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امللخـــ�ص:

يهدف هذا البحث �إىل الك�شف عن منهج النحاة القدماء يف درا�سة الأ�ساليب اللغو ّية وحتليلها ،و ُيق�صد
بالأ�سلوب (الرتكيب اللغوي املحدد الذي يعبرّ عن مواقف ّ
مطردة يف اال�ستعمال) ،ومدى تنا�سب هذا املنهج
التعجب ،حيث تر ّكز البحث النحوي القدمي
التحليلي مع داللة هذه الأ�ساليب ،وذلك من خالل درا�سة �أ�سلوب ّ
لهذا الأ�سلوب وما �شاكله على �أ�سا�س املعنى النحوي (الفاعل ّية ،واملفعول ّية ،)...،املتم ّثل بالإعراب وتقديراته
املختلفة؛ ففوتت هذه املنهج ّية الكثري من داللة هذا الأ�سلوب ،وتر ّكزت درا�سته بالدرجة الأوىل على �صيغتني
للتعجب ميكن من خالله ا�ستيفاء جميع الأ�ساليب
التعجب يف اللغة العربية دون �إفراد باب خا�ص ّ
اثنتني يف �إن�شاء ّ
التعجب ب�صورة متكاملة .وقد اتخذت الدرا�سة من الو�صف
والرتاكيب اللغو ّية التي ميكن �أن ت�ؤ ِّدي مفهوم ّ
والتحليل منهج ًا لها ،و�ستكون الأ�سئلة الآتية حماورها:
 1ـ ما هي معايري التحليل النحوي للجملة العربية يف الدرا�سات النحو ّية القدمية؟
عت لها؟
 2ـ �إىل �أي مدى يتوافق التحليل النحوي للأ�ساليب اللغو ّية مع داللتها التي ِ
و�ض ْ
 3ـ ما هي النتائج التي متخّ �ضت عن طبيعة التحليل النحوي القدمي لبنية الرتاكيب؟
4ـ �إىل �أي مدى ميكن الإفادة يف درا�سة الأ�ساليب اللغو ّية من �آراء البالغيني والأ�صوليني التي عنت بالناجت
الداليل للأ�سلوب اللغوي �أكرث من عنايتها باجلانب الإعرابي؟

Abstract :
This research aims at revealing the way the classic linguists studied the linguistic methodologies and their analyses. It also focuses on the compatibility
of this way of analysis with denotation of those methodologies. This will
happen through studying the exclamation techniques which were shown in
the classic syntactic search in one of the magazines. It also focuses on the
syntactic meaning represented by subject and predicate. Moreover, it also
discusses two forms of exclamations in the Arabic language without having
specific chapter to the most frequent questions about the topic itself. The fol* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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lowing questions will be answered by this research:
?1. What are the criteria of syntactic analysis in classic syntactic studies
2. To what extent does the syntactic analysis of the linguistic methodology
?go with their denotations
3. What were the findings that resulted from the nature of the classic syntac?tic analysis
4. To what extent can we benefit from the linguistic methodology based on
the opinions of the linguists who focused mainly on the language denotation
?methodology

املقدمة:

تناولت هذه الدرا�سة منهج علماء اللغة القدماء
يف درا�سة الأ�ساليب اللغو ّية ثابتة الداللة يف البحث
النحوي القدمي ،وبيان طبيعة هذا البحث الذي
ر ّكز على املعنى النحوي (الفاعل ّية ،واملفعول ّية،
والإ�ضافة )...ب�صورة تفوق املعنى الداليل الذي ال
يتك ّون من مفردات فح�سب ،و�إنمّ ا من �أحداث كالم ّية
�أو من امتدادات نطق ّية تك ّون جم ًال تتحدد معاملها
ب�سكتات �أو وقفات �أو نحو ذلك؛ ل ّأن الكلمات ما هي
�إ ّال وحدات َيبني منها املتك ّلم كالمه ،وال يمُ كن اعتبار
كل منها حدثا كالميا م�ستقال قائما بذاته .1ومعنى ما
�سبق �أن اجلمل والرتاكيب تتحد �ضمن ن�سق لغوي
معينّ  ،فتُ�ش ِّكل معنى يتجاوز حدود الكلمات مفردة،
وهو املعنى الك ّلي للرتكيب.
وف ّوت هذا املنهج البحثي يف الدر�س النحوي
كالتعجب،
القدمي على هذه الأ�ساليب اللغو ّية:
ّ
واال�ستفهام ،وال�رشط ،واالخت�صا�ص ،وغريها،
الكثري من داللتها ،ون�أى بها عن مظان املعنى املراد
من اال�ستعمال اللغوي لها .ور ّكزت الدرا�سة ب�صورة
التعجب طلب ًا للدقّة من جهة،
خا�صة على �أ�سلوب
ّ
ّ
ولغرابة تناول هذا الأ�سلوب يف الدر�س النحوي
القدمي من جهة �أخرى.
وجاءت الدرا�سة مبقدمة ،ومبحثنيُ .عرِ�ض يف املق ّدمة
م�شكلة البحث ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة� .أما

املبحث الأول فقد ُعرِ�ض فيه �أبرز معايري التحليل
متخ�ضت عن
النحوي القدمي ،و�أه ّم النتائج التي
ّ
طبيعة هذا التحليل .ويف املبحث الثاين ُعرِ�ضت جملة
التعجب ومنهج
من امل�سائل ذات ال�صلة ب�أ�سلوب
ّ
درا�سته يف التحليل النحوي القدمي ،مثل :مفهومه،
و�إعرابه ،والرتاكيب التي تخرج يف داللتها �إىل
التعجب يف �سياقات لغو ّية مع ّينة.
ّ
التعجب ،ومنها:
وتناولت درا�سات �أخرى �أ�سلوب
ّ
التعجب بني الب�رصيني والكوفيني ،ملحيي الدين
ّ
والتعجب من فعل املفعول بني املانعني
�إبراهيم.
ّ
والتعجب
واملجيزين ،لإبراهيم �سليمان العايد.
ّ
�صيغه و�أبنيته ،درا�سة لغو ّية نحو ّية مقارنة ،جلميل
التعجب بني الب�رصيني والكوفيني
علو�ش ،و�صيغ
ّ
وخالفهم يف (ما �أف َعل) ،ملو�ضى بنت حميد ال�سبيعي.
و�أ�سلوب التعجب القيا�سي بني الدر�س النحوي
واال�ستعمال القر�آين ،لعلي مدلل .ولع ّل ما مي ّيز هذه
الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة تركيزها
على بيان �أثر طبيعة التحليل النحوي القدمي يف فقدان
داللة هذا الأ�سلوب ،ومدى ارتباط التغيرّ يف احلركة
الإعرابية باحلالة النف�س ّية للمتك ّلم ،ودور ال�سياق
اللغوي يف �إبراز داللة �أ�سلوب التعجب.
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املبحث الأول :معايري التحليل النحوي عند
القدماء

كان لعلماء اللغة العربية القدماء �إ�سهامات متميزة
يف درا�سة اللغة العرب ّية على جميع م�ستوياتها:
وو�ضع
النحو ّية ،وال�رصف ّية ،وال�صوت ّية ،والدالل ّيةِ .
لهذه الدرا�سة مفاهيم �أ�سا�سية وثوابت يف مراحلها
الأوىل ،ممثل ًة �أو ًال بو�ضع املعايري الزمانية واملكانية
حتج بها (مرجع ّية التحليل) من
للمادة اللغو ّية التي ُي ّ
ً
كالم العرب نرث ًا و�شعرا� .أ ّما القر�آن الكرمي فقد مت
اعتماده �أ�سا�س ًا من �أ�س�س التقعيد وكذلك قراءاته.
و�أ ّما احلديث النبوي ال�رشيف فقد دار حوله يف
م�س�ألة االحتجاج جدل م�ستفي�ض بني الدار�سني
ورجح معظمهم عدم الأخذ به يف م�س�ألة
والباحثنيّ ،
2
االحتجاج؛ لع ّلة روايته على املعنى .
وكانت اجلملة من بني ما عني به النحاة القدماء
يف درا�ستهم للغة العربية؛ فحظيت بقدر وافر من
الدرا�سة والتحليل ،فكان لهم اجلهد العظيم امل�شكور
يف هذا اجلانب .واجلملة-عند النحاة  -ما يح�سن
ال�سكوت عليه ،وفيه متام املعنى ،يقول �سيبويه
ح�س َن
(180هـ)�":أال ترى �أنّك لو قلت :فيها عبد اهللُ ،
ال�سكوت وكان كالم ًا م�ستقيم ًا ،كما َح ُ�س َن وا�ستغنى
يف قولك :هذا عبد اهلل" .3ورمبا كان �أول ظهور
مل�صطلح اجلملة ب�صورة وا�ضحة عند امل ّربد (285هـ)
يف كتابه املقت�ضب ،حيث يقول يف باب الفاعل" :و�إنمّ ا
كان الفاعل رفع ًا لأنّه هو والفعل جملة يح�سن عليها
ال�سكوت ،وجتب بها الفائدة للمخاطب" .4وي�ستعمل
ابن جنّي (392هـ) لفظ الكالم مبعنى اجلملة يف قوله:
"ك ُّل لفظٍ م�ستق ٍّل بنف�سِ ه مفيد ملعناه ،وه َو الذي ُي�س ِّميه
النحويونَ اجلم َل".5
وقد �أوىل النحاة املت�أخرون درا�سة اجلملة عناية
خا�صة ،ويع ّد ابن ه�شام الأن�صاري (761هـ) من
ّ
فدر�س اجلملة درا�سة م�ستوفاة،
الباب؛
هذا
يف
أبرزهم
�
َ
فجعلها يف ثالثة �أنواع ،وق�سمني .الأنواع :فعلية،
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وا�سم ّية ،وظرف ّية .والق�سمان :ال�صغرى ،نحو :قام
زي ٌد ،والكربى ،نحو :زي ٌد قام �أبوه .6و�أفرد لها باب ًا
خا�ص ًا يف كتابه (مغني اللبيب) �س ّماه (يف تف�سري
اجلملة وذكر �أق�سامها و�أحكامها).7
وقد تن ّبه النحاة القدماء  -وعلى ر�أ�سهم �سيبويه
 يف درا�ستهم للجملة يف اللغة العرب ّية �إىل �أمر مهم،وهو �رضورة حتديد ما يقبله النظام اللغوي للغة
وما ال يقبله� ،أي �رضورة اجتماع ال�سالمة اللغو ّية
وال�صحة املعنو ّية .فبناء اجلملة يف اللغة العرب ّية ال
يخ�ضع الختيارات ع�شوائ ّية من املفردات ،و�إنمّ ا
ينتظمها قانون معينّ من الت�أليف ،فلي�س كل تتابع
للوحدات ال�رصفية �أو املورفيمات يكون تركيب ًا
مقبو ًال �أو جملة مفيدة� ،إذ الأمر يرتبط بالتتابع
ال�سليم لل�صيغ ومدى �أدائها للمعنى �ضمن ال ُعرف
اللغوي ،مبعنى اال�ستعمال الف�صيح عند العرب .وقد
عبرّ عنه �سيبويه بـ(امل�ستقيم احل�سن) ،وعقد له بابا
يف كتابه �سماه باب (اال�ستقامة من الكالم والإحالة)،
أم�س
وم ّثل على امل�ستقيم احل�سن بقوله�( :أتيتكَ � ِ
�أو�س�آتيكَ غد ًا) .وعبرّ عن النوع الآخر (املُحال) الذي
يبدو ظاهره م�ستقيم ًا تركيب ًا فا�ش ًال يف �أداء املعنى
أم�س) .ففي النوع
بقوله (�أتيتك غد ًا� ،أو�س�آتيك � ِ
الأول من اال�ستعمال ت�شابه الرتكيبان من حيث
البناء اخلارجي� ،إال � ّأن االختالف يكمن يف تغيرّ داللة
أم�س) الدال على الزمن املا�ضي ،مع
العن�رص الثاين (� ِ
العن�رص (ال�سني) التي تفيد داللته يف اللغة العرب ّية
اال�ستقبال .و�أن ت�ضع ال�صيغة يف غري مو�ضعها ع ّده
من (القبيح) يف اال�ستعمال ،نحو قولك :قد زيد ًا
ر�أيت ،وكي زي ٌد ي�أتيك .8فالنظام اللغوي للغة العرب ّية
يقت�ضي القول :قد ر�أيت زيد ًا ،وكي ي�أتيك زي ٌد .مع �أن
املك ِّونات اللغو ّية يف احلالتني واحدة� ،إال �أنّها اختلفت
يف طريقة التوزيع داخل الرتكيب اللغوي.
وعلى هذا الأ�سا�س ُح ِّدد مفهوم اجلملة عند النحاة،
وبد�أوا بو�ضع الأ�س�س واملعايري التي ي�أخذون بها
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يف درا�سة بنيتها .وكان من �أبرز هذه الأ�س�س التي
و�ضعت لدرا�سة بنية اجلملة العربية وحتليلها عند
ِ
النحاة -بالإ�ضافة �إىل ما �سبق� -أ�سا�سان :وهما
(الإ�سناد والعامل)� .أ ّما الإ�سناد فقد كان له ن�صيب
وافر يف درا�سة بنية اجلملة العرب ّية بعن�رصيه (امل�سند
وامل�سند �إليه) ،9وهما "عبارة عن مر ّكب من كلمتني
�أُ ْ�سنِدت �إحداهما �إىل الأخرى" .10وهذا املر ّكب اللغوي
"ال يت�أتّى �إال يف ا�سمني� ،أو فعل وا�سم" .11وذكرهما
�سيبويه وعقد لهما بابا يف الكتاب �س ّماه (باب امل�سند
وامل�سند �إليه) وهما ما ال ي�ستغني واحد منهما عن
الآخر وال يجد املتك ّلم منه ُبد ًا .12فاجلملة ال تقوم �إال
بهذين العن�رصين :لفظ ًا �أو تقدير ًا؛ حتّى ت�ستقيم بنية
اجلملة لفظ ًا وداللة .فاتّخذوا من الت�أويل والتقدير
للمحذوف و�سيلة لتحقيق التوافق بني القواعد وبني
الرتاكيب اللغو ّية التي تبدو يف ظاهرها خروج ًا على
امل�ألوف من قواعده �أي (الإ�سناد) .فالفعل مث ًال ال ب ّد
له من فاعل ،حتى ي�ستقر (امل�سند وامل�سند �إليه) ،ف�إذا
أنت �أو
ادر�س) كان التقدير
قلنا
(اكتب � َ
ْ
ْ
(اكتب �أو ْ
أنت) فالفاعل م�سترت تقديره (�أنت) .وكذلك
ادر�س � َ
ْ
احلال بالن�سبة للعالقة بني املبتد�أ واخلرب ،ف�إذا
وجِ َد طرف ُق ِّدر الآخر ،فعلى �سبيل املثال يف قوله
َّا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َّلف ََ�س َدتِ
تعاىلَ {:و َل ْو َال َد ْف ُع اللهّ ِ الن َ
ني}(البقرة:
الأَ ْر ُ�ض َو َلـك َِّن اللهّ َ ذُو ف َْ�ض ٍل َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َ
 .)251قال النحاة� :إن (دفع) مبتد�أ واخلرب حمذوف
تقديره (موجو ٌد).13
�أما العامل فقد �أخذ ح ّيز ًا وافر ًا يف مناق�شاتهم
النحو ّية ،وقد �أواله النحاة القدماء �أهم ّية كبرية،
و�أفردوا له �أبواب ًا يف م�ؤلفاتهم ،وو�ضعوا له نظريات
ع ّدوها من الفرو�ض التي ال يجوز اخلروج عليها.
يقول ابن خلدون يف ذلك ":ث ّم ر�أوا تغيرّ الداللة بتغيرّ
حركات هذه الكلمات ،فا�صطلحوا على ت�سميته
�إعراب ًا ،وت�سمية املوجب لذلك التغيرّ عام ًال".14
و�أول ذكر للعوامل يف الدر�س النحوي القدمي عند
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اخلليل بن �أحمد فيما ينقله عنه �سيبويه بقوله" :هذا
باب احلروف اخلم�سة التي تعمل فيما بعدها كعمل
عملت عملني:
الفعل فيما بعده … وزعم اخلليل �أنها ْ
الرفع والن�صب" .15وتابع �سيبويه �شيخه يف ذلك� ،إذ
ذكرت لكَ
يقول يف باب جماري �أواخر الكلم� ":إنمّ ا ُ
�رضب من هذه
ثماني َة جما ٍر لأفرقَ بني ما َيدخل ُه
ٌ
الأربعة ملا ُيحدِثُ فيه العامل ـ ولي�س �شيء منها �إال
وهو يزول عن ُه ـ وبني ما ُيبنى عليه احلرفُ بناء ال
يزول عن ُه لغري �شيء �أحدث ذلك فيه من العوامل".16
كان للعامل �أثر وا�ضح يف التحليل النحوي لبنية
اجلملة العرب ّية ،و ُع ّد �أ�سا�س ًا من الأ�س�س يف تقدير
اللغوي؛ لأن اللغة عبارات
مكونات الرتاكيب
ّ
17
ولي�ست
وتراكيب يعبرّ بها ك ّل قو ٍم عن مقا�صدهم .
ْ
كلمات مفردة .والعوامل على نوعني :لفظي ومعنوي،
"و�إمنا قالوا :لفظي ومعنوي ملا ظهرت �آثار فعل
املتكلم مب�ضامة اللفظ اللفظ� ،أو با�شتمال املعنى على
اللفظ" .18فاللفظي ي�أتي ُم�س َّبب ًا عن لفظ ي�صحبه،
كمررت بزيدٍ ،واملعنوي ي�أتي عاري ًا من م�صاحبة
ُ
لفظ يتع ّلق به ،كرفع املبتد�أ باالبتداء ،ورفع الفعل
لوقوعه موقع اال�سم.
ونتيجة الهتمام النحاة بالعامل فقد و�ضعوا له جملة
من املعايري كان لها الأثر الوا�ضح يف التحليل النحوي
لبنية الرتاكيب اللغو ّية .ومن هذه املعايري التي
عت للعامل �أن يعمل مبعمول واحد ،ف�إذا ُوجِ د
ُو ِ�ض ْ
يف بنية الرتاكيب اللغو ّية معموالن كان الأقرب �أحقّ
بالعمل (مذهب الب�رصيني) ،ومثال ذلك جنده يف باب
اال�شتغال الذي يعني�" :أن يتقدم ا�سم ،ويت�أخر عنه
فعل مت�رصف �أو ما جرى جمراه قد عمل يف �ضمري
ذلك اال�سم �أو يف �سببه ،ولو مل يعمل فيه لعمل يف
اال�سم امل�شتغل عنه �أو مو�ضعه" .19ق ّدروا عام ًال �آخر
لمِ َا مل َي َن ْل حقّه من العامل الذي يليه ،ف�إذا قلنا (زيد ًا
(�رضبت زيد ًا �رضبته).20
�رضبته) كان التقدير
ُ
فن�صب (زيد) باملحذوف املق َّدر .ومثله كذلك يف باب
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التنازع الذي يعني :توجيه عاملني �أو �أكرث �إىل معمول
واحد ،نحو قوله تعاىلَ { :ف�إِن لمَّ ْ َت ْف َعلُو ْا َو َلن َت ْف َعلُو ْا
َّا�س َوالحْ َِجا َر ُة �أُ ِع َّد ْت
فَا َّتقُو ْا النَّا َرا َّلتِي َوقُو ُد َها الن ُ
ِين}(البقرة .)24 :فقد تنازع (� ْأن) و(مل)
ِللْ َكا ِفر َ
21
الفعل بعدهما يف الآية
ومن املعايري الأخرى للعامل االخت�صا�ص ،فقد كان
لهذا املعيار �أثر وا�ضح كذلك يف درا�سة بنية الرتاكيب
اللغو ّية .فالعوامل على نوعني منها ما يدخل على
الأ�سماء ،ومنها ما يدخل على الأفعال ،وخ�صو�ص ًا
يف جانب الأدوات ،ف�إذا وجِ َد تركيب حوى �أداة
من �أدواة الفعل دخلت على الأ�سماء �أو العك�س،
املخت�ص بعدها .يقول �سيبويه يف باب
ُق ِّدر العامل
ّ
(احلروف التي ت�ضمر فيها � ْأن)" :وذلك الالم التي
يف قولك جِ ئ ُتكَ ِلتَفع َل .وحتّى ،وذلك قولك :حتّى تفع َل
ذاك .ف�إنمّ ا انت�صب هذا ب�أن ،و�أن ههنا ُم�ض َمرة ،ولو
مل تُ�ضمر لكان الكال ُم محُ ا ًال؛ ل ّأن (الالم) و(حتّى)
�إنمّ ا تعمالن يف الأ�سماء ف َي ُج َّران ،ولي�ست من
احلروف التي تُ�ضاف �إىل الأفعال" .22ويقول كذلك
يف ن�صب امل�ضارع بعد (�أو) "واعلم � ّأن ما انت�صب
بعد �أو ف�إنّه ين�صب على �إ�ضمار � ْأن كما انت�صب يف
الفاء والواو على �إ�ضمارها" .23ومن �أمثلة ذلك �أي�ض ًا
تخت�ص
دخول (� ْإن) على اال�سم ،فهي يف ُع ْرف النحاة
ّ
دت تراكيب تخالف
بالدخول على الأفعال ،ف�إذا وجِ ْ
هذا الن�سق القاعدي ق ّدروا ما يق ّدم لها تربيرا ،فمثال
ا�ست ََجا َر َك
يف قوله تعاىلَ {:و ِ�إ ْن �أَ َح ٌد ِّم َن المْ ُ�شرْ ِ ِك َ
ني ْ
َف�أَجِ ْر ُه َحتَّى َي ْ�س َم َع َك َال َم اللهّ ِ ُث َّم �أَ ْب ِل ْغ ُه َم�أْ َم َن ُه َذ ِلكَ ِب�أَ َّن ُه ْم
َق ْو ٌم َّال َي ْع َل ُمونَ }(التوبة )6ق ّدروا فع ًال بعد (�إن)
ف ُي�صبح التقدير (�إن ا�ستجارك �أح ٌد من امل�رشكني
ا�ستجارك) .24حتى ي�ستقيم الن�سق القاعدي القائم
على فكرة االخت�صا�ص مع ما خالفه من الرتاكيب
الف�صيحة.
وانطالق ًا مما �سبق يف درا�سة بنية اجلملة العرب ّية
كان الرتكيز على اجلانب الإعرابي ،لبيان العامل
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واملعمول؛ ف�أ�صبح مفهوم العمل النحوي يف النظر ّية
النحو ّية عند القدماء يقت�ضي بال�رضورة وجود
�أطراف ثالثة فيه ،وهي :العامل ،واملعمول ،واحلركة
الإعراب ّية (رمز ت�أثري العامل باملعمول) ،25ظاهر ًة �أو
مق ّدرة.
ونحن و�إن كنّا نتفق مع النحاة القدماء يف اهتمامهم
بالعامل ،ح ّيث ق ّدم تربير ًا منطقي ًا يقبله العقل لدرا�سة
اللغة وتف�سري ظواهرها تف�سري ًا �سليم ًا� ،إال �أن مغاالة
النحاة به �أحيان ًا قد حدا بهم �إىل االهتمام باملعنى
النحوي املتم ّثل بالإعراب �أكرث من عنايتهم بالناجت
الداليل الك ّلي للرتاكيب اللغو ّية .فكانت املغاالة يف
تقدير العامل ،وحماولة تفكيك مكونات الرتاكيب
اللغو ّية ب�صورة قد تُخْ رِجها عن داللتها ،و�رضورة
�إيجاد �إعراب لك ّل كالم منطوق� ،سبب ًا يف جملة من
التحديات �أو املالحظات التي واجهها التحليل
النحوي القدمي ،ميكن �إجمالها على النحو الآتي:
�أو ًال :رف�ض بع�ض اال�ستعماالت الف�صيحة من قبل
النحاة؛ مما ينبىء عن ن�شوء اخلالف يف درا�سة
اللغة – �أحيانا – بني معايري املتك ّلم التي ي�سعى
�إىل حتقيقها ،والتي قد تتنافى مع احلكم الإعرابي،
ومعايري النحوي التي يحاول �أن يفر�ضها على
اال�ستعمال اللغوي؛ ل�رضورة �إيجاد �إعراب لك ّل كالم
منطوق .26ومما مي ّثل ذلك الأمرر ّد الفرزدق على �أبي
�إ�سحاق احل�رضمي النحوي عندما �س�أله عن رفع
(جم ّلف) يف قوله:
يابن َم ْروانَ لمَ ْ َي َد ْع
َو َع ُّ�ض زمانٍ َ
مِن املَالِ إ� ّال ُم ْ�س َحت ًا �أو مجُ َ َّلفُ
فر َّد الفرزدق  -على ال�س�ؤال الذي ينبىء عن
اعرتا�ض من النحوي على طريقة اال�ستعمال اللغوي
عند املتك ّلم -على ما ي�سو�ؤك وينو�ؤك ،علينا � ّأن نقول
وعليكم �أن تت�أ ّولوا .ث ّم قال الفرزدق:
َف َلو َكانَ َع ْب ُد ا ِهلل َمولىً َه َج ْو ُت ُه
و َلك ِّن عب َد ا ِهلل َم ْوىل َموا ِل َيا
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أردت �أن تهجوين فلحنت �أي�ض ًا.27
فقال له عبد اهللَ � :
يق�صد قوله (مواليا) فالقاعدة النحو ّية تقت�ضي قوله
(موالٍ ) .وقال الزخم�رشي فيما �سبق ذكره :هذا مما
ال تزال ال ُّر َك ُب تَ�صطكُّ يف ت�سوية �إعرابه ،28ويق�صد
رفع (جم َّلف) .وجاء يف العقد الفريد� :أن النحويني
قد �أكرثوا االحتيال لهذا البيت ،ومل ي�أتوا فيه ب�شيء
ُير�ضي ،ومثل ذلك قول ال�شاعر:
غدا َة �أح َّلت البن �أ�صرْ َ َم طعن ًة
دائف واخلم ُر
ال�س ِ
ُح َ�ص ٌ
ني َعبيطاتِ َّ
فن�صب (عبيطات ال�سدائف) ورفع (اخلمر) وهي
معطوفة عليها ،وكان وجهها الن�صب.29
ثاني ًا :مل يلقَ هذا املنهج النحوي يف التحليل اللغوي
لبنية اجلملة قبو ًال عند بع�ض الدار�سني؛ و"�أ�صبح
القول بهدم العامل �سنة املجددين من لدن ابن م�ضاء
اخلا�صة بالعامل
�إىل اليوم" .30فكانت عناية النحاة
ّ
أل�صقت بالنحو العربي �سمة ال�شكل ّية
�سبب ًا يف �أن � ْ
يف التحليل النحوي ،مبعنى �أن التحليل النحوي قد
�أعطى �أولو ّية للفظ على ح�ساب الداللة .ومن ه�ؤالء
الدار�سني املحدثني �إبراهيم م�صطفى ،حيث يرى � ّأن
النحاة قد ر�سموا للنحو طريق ًا لفظ ّية ق�صرّ ْت مداه،
فالنحو ينبغي �أن يكون قانون ت�أليف الكالم ،وبيانا
لك ّل ما يجب �أن تكون عليه الكلمة يف اجلملة ،واجلملة
مع اجلمل ،حتّى تت�سق العبارة وت�ؤدي معناها .ور�أى
كذلك � ّأن النحويني حني ق�رصوا النحو على �أواخر
الكلمات قد �ض ّيقوا من حدوده الوا�سعة ،و�ض ّيعوا
كثري ًا من �أحكام نظم الكالم و�أ�رسار ت�أليف العبارة.
وقلل من �ش�أن العامل و�أثره يف الكالم ،حيث يرى � ّأن
"�أكرث اخلالف بني النحويني ،و�أ�ش ّد جدالهم ،هو يف
العامل ،ولو �أنّهم (النحاة) و�ضعوا نظريتهم على
�أ�صل �صحيح لق ّل خالفهم وتقاربت �آرا�ؤهم".31
فقد �أ�صبح ُينظر �إىل املنهج النحوي ال�سائد قدمي ًا يف
من�صب
درا�سة الأ�ساليب اللغو ّية وتدري�سها على �أنّه
ّ
على مبنى الرتاكيب اللغو ّية دون معناها ،حيث كان
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الرتكيز على اجلانب التحليلي دون اجلانب املعنوي،
�سواء يف م�ستواه الوظيفي كالإثبات والنفي وال�رشط،
�أو يف م�ستواه املقامي ال�سياقي .ومما ي�ؤ ّكد ذلك
الأمر � ّأن النحاة القدماء قد ح�رصوا النحو يف كثري
من جوانبه بالإعراب دون �سواه ،بل �أ�صبح اخللط
بينهما ب ّين ًا ،ما جاء يف ل�سان العرب من � ّأن":الإعراب
الذي هو النّحو �إنمّ ا هو الإبانة عن املعاين بالألفاظ".
ومنه قول ال�شاعر:32
ني و ِم ْن
َما َذا َلقِينَا مِن امل ُ ْ�س َت ْع ِر ِب َ
قيا�س ن َْح ِوهم هذا الذي اب َت َد ُعوا
ِ
ففي النّ�ص ال�سابق داللة وا�ضحة على مدى ح�رص
النحاة القدامى للنحو يف جانب واحد منه ،وهو
الإعراب ،و�إن كان الإعراب جزء ًا من النحو ال النحو
ك ّله.
غلبت على التحليل النحوي للرتاكيب اللغو ّية
ثالث ًاْ :
�سمة التعقيد وال�صعوبة يف كثري من الأحيان؛
فت�ش ّكلت نظرة ال�صعوبة منه� ،إىل ح ّد النفور .ومما
يو�ضح ذلك على �سبيل املثال �إعراب اال�سم املرفوع
ّ
ال�س َما ُء
بعد (�إذا) ،ونحو ذلك يف قوله تعاىل�ِ {:إ َذا َّ
ان�شَ ق َّْت}(االن�شقاق )1:ق ّدروا فع ًال بعد (�إذا)،
في�صبح التقدير (�إذا ان�شق ّْت ال�سما ُء ان�شقّت).33
وكان يمُ كن �أن يكتفى ب�إعراب واحد لال�سم يف مثل
هذا املو�ضع على �أنّه مبتد�أ مرفوع قيا�س ًا على �أي
ا�سم مرفوع تبد�أ به اجلملة اال�سم ّية .يقول عبد
القادر مرعي يف هذا الت�أويل وما ماثله ":وقد �أوقع
هذا اخللط النحاة يف م�شكالت كثرية ،فلم ي�ستطيعوا
توجيهها �إال بالتقدير والت�أويل ،ونرى يف هذا الت�أويل
�شيئ ًا من التك ّلف".34
وكمثال �آخر جميء الفعل امل�ضارع من�صوب ًا بعد:
(لكي) ،ونحو ذلك يف قوله تعاىلِ {:ل َك ْيلاَ َت�أْ َ�س ْوا َع َلى
َما فَا َت ُك ْم َولاَ َت ْف َر ُحوا بمِ َ ا �آتَا ُك ْم َواللهَّ ُ لاَ ُيحِ ُّب ُك َّل مخُ ْ تَالٍ
فَخُ ورٍ}(احلديد .)23 :ف�أعربوا (لكي) فجعلوا الالم
حرف ج ّر ،وجعلوا (كي) والفعل بعدها (ت�أ�سوا)
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م�صدر ًا جمرور ًا بالالم ،35فقد كان ميكن االكتفاء يف
و�صف هذا النمط من الرتاكيب بقاعدة ب�سيطة قيا�س ًا
على (كي  +الفعل امل�ضارع املن�صوب) ،ولكن الدر�س
يكتف بهذه املنهج ّية الب�سيطة
النحوي القدمي مل ِ
من العر�ض ،و�إمنا جل�أ �إىل التحليل املعقّد .وتتج ّلى
�صعوب التحليل النحوي وغرابته ب�صورة �أو�ضح يف
التعجب كما �سيظهر معنا يف
�إعراب مركبات �صيغتي ّ
املبحث الثاين من الدرا�سة.
رابع ًا :كانت هذه املنهج ّية يف درا�سة الرتاكيب اللغو ّية
ت�ستوف
�سبب ًا يف �أن بع�ض �أمناط اجلملة العرب ّية مل
ِ
حقّها الوايف من الدرا�سة ،ونق�صد بحقّها (الناجت
الداليل) ،و�إنمّ ا تر ّكز البحث النحوي القدمي على
اجلانب ال�شكلي الإعرابي .و�أمثلة ما �سبق كثرية،
نذكر منها �أ�سلوب االخت�صا�ص يف اللغة العرب ّية ،فقد
تر ّكز البحث النحوي القدمي لهذا الباب فيما يخدم
وح�صرِ تناوله يف هذا املفهوم من حيث
فكرة العاملُ ،
تقدير العامل يف اال�سم املن�صوب ،نحو قولنا :نح ُن
أخ�ص) �أو (�أعني) تربير ًا
العرب ،وكان تقدير الفعل (� ُّ
َ
لوجود احلركة الإعرابية .فقد جاء يف كتاب �سيبويه:
"هذا باب من االخت�صا�ص يجري على ما جرى عليه
رش العرب نفعل
النداء ،......وذلك قولك� :إنّا مع� َ
كذا وكذا ،ك�أنه قال� :أعني ،ولكنّه ِف ْعل اليظهر وال
ي�ستعمل .وذلك نحو قول عمرو بن الأهتم:
�إنَّا بني ِم ْن َق ٍر ق ْو ٌم َذ ُوو َح َ�س ٍب
36
فينا �سرَ ا ُة بني َ�س ْع ٍد ونا ِد َيها"
وقد ا�ستقر عند املت�أخرين من النحاة �أن املن�صوب
واجب
على االخت�صا�ص هو :ا�سم معمول لـ(�أخُ ُّ�ص)
َ
احلذف .37واالخت�صا�ص يف هذا املفهوم علة نحوية
ِ
مف�سرِّ ة حلالة انت�صاب اال�سم بتقدير فعل حمذوف،
وال ت�ؤثر يف الناجت الداليل للرتكيب اللغوي .يف حني
جند مفهوم االخت�صا�ص يف اللغة العربية قد يتجاوز
هذا التحديد النحوي ال�ض ّيق �إىل تراكيب �أخرى
تنبىء يف داللتها عن االخت�صا�ص ،ونحو ذلك:
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الم االخت�صا�ص الداخلة بني معنًى وذات ،نحوني}(الفاحتة.)2 :
قوله تعاىل{:الحْ َ ْم ُد للهّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
املخ�صو�ص باملدح �أو الذم ،نحو قولنا :نع َم الرج ُلخال ٌد .وبئ�س الرج ُل زي ٌد.
النعت املقطوع ،نحو قوله تعاىل{ :قَا َل ْت �إِ ْح َدا ُه َماا�س َْت�أ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي
ا�س َت�أْجِ ْر ُه �إِ َّن خَ يرْ َ َم ِن ْ
َيا �أَ َبتِ ْ
ني}(الق�ص�ص.)26 :
الْ أَ ِم ُ
ومثل ذلك �أي�ض ًا جملة ال�رشط؛ فلم يدر�سها علماء
اللغة القدماء حتت باب م�ستقل ا�سمه (باب ال�رشط)،
بل ُدرِ�ست يف باب �إعراب الفعل امل�ضارع .مع �أننا جند
جم ًال �رشط ّية ال عالقة للم�ضارع بها ،نحو قولنا� :إن
در�ست .ولذا ف� ّإن جملة من هذا النوع ال حم ّل
در�ست
َ
ُ
لها بني �أمناط جملة ال�رشط عند النحاة القدامى،
وتن ّبه املحدثون �إىل مثل هذا الأمر وا�ستدركوا على
القدماء؛ ف�أ�صبحنا جند يف البحث اللغوي احلديث
�أمناطا خمتلفة للجملة ال�رشط ّية على النحو الآتي:38
ما�ض .نحو ْ �( :إن قاتلونا
ما�ض  +فعل ٍ
� ْإن  +فعل ٍقاتلناهم).
� ْإن  +فعل ما�ض  +فعل م�ضارع .نحو�( :إن افرتقتممل جتتمعوا بعدها �أبد ًا).
وكذلك احلال بالن�سبة للتقدمي والت�أخري يف الرتكيب
اللغوي ،فقد تر ّكز التحليل النحوي يف كثري من
جوانبه على جانب الإعراب ،ف�إذا قلنا :جاء حممد.
وحمم ٌد جاء ،كان الرتكيز على الإعراب يف احلالتني،
واخلالف حول جعل اال�سم املق َّدم فاع ًال �أم مبتد�أ،
ونحو ذلك .ومل يتجاوز �إىل املعنى الداليل حدود
رصح به النحاة يف تعليلهم لفوائد التقدمي يف
ما � ّ
الكالم على فائدة (االهتمام والعناية) .كما �رصح
بذلك �سيبويه يف قوله":واعلم �أن التقدمي والت�أخري
والعناية واالهتمام هنا مثله يف باب كان ،ومثل ذلك
قولكَّ � :إن �أ�سد ًا يف الطريق راب�ض ًا ،و� َّإن بالطريق
�أ�سد ًا راب�ض ًا .و� ْإن �شئت جعلت بالطريق (م�ستقر ًا)
ثم و�صفته بالراب�ض فهذا يجرى هنا جمرى ما
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ذكرت من النكرة يف باب كان" .39وقد توقّف الدر�س
ُ
البالغي على يد عبد القاهر اجلرجاين(471هـ) عند
موقف النحويني من التقدمي وعر�ض لر�أي �سيبويه
النا�س َ �أنَّه
ِ
ال�سابق� .إذ يقول":وقد َوق َع يف ظنونِ
يكفي � ْأن يقالَ�ِ " :إنه ُق ِّدم للعناية ،ول َّأن ِذ ْك َره �أَه ُّم"،
ِم ْن غري �أن ُي ْذ َكرِ ،م ْن �أين كانت تلك العناي ُة؟ و َمب كانَ
�أه َّم؟ ولِتخ ُّيلهِم ذلك ،قد َ�صغُر �أم ُر التقد ِمي والت�أخري
يف نفو�سهم ،و َه َّونوا ا َ
خل ْط َب فيه ،حتى �إِنك لترَ ى
�أك َرثهم َيرى تَت ُّب َعه والنظ َر فيه �رضب ًا من التك ُّلف.
ومل ت َر ظ ّن ًا �أَزرى على �صاحب ِه من هذا و�شبهه".40
ومنها �أي�ض ًا �أ�سلوب الأمر يف اللغة العربية ،فقد
ق�رصه النحاة على باب فعل الأمر فقط ،ور ّكزوا
اهتمامهم على اجلانب الإعرابي ،وبيان احلركة
وحالة البناء ،غري �أن البالغيني رمبا تناولوا هذا
الأ�سلوب ب�صورة �أف�ضل ،وب ّينوا احلاالت التي ميكن
�أن يتحقق فيها مفهوم الأمر ،ومل تنل حقّها يف البحث
ب�صورة تكامل ّية يف باب الأمر ،ومنها:
الفعل امل�ضارع املت�صل بالم الأمر ،نحوَ { :فلْ َي ُنظ ْر
�أَ ُّي َها �أَ ْز َكى َط َعام ًا َفلْ َي ْ�أ ِت ُكم ِب ِرزْقٍ ِّم ْن ُه َو ْل َي َت َل َّطفْ َولاَ
ُي�شْ ِع َر َّن ِب ُك ْم �أَ َحد ًا }(الكهف.)19 :
ا�سم فعل الأمر�( ،ص ْه ،وحذارِ)41
امل�صدر النائب عن فعله ،نحو قول ال�شاعر :ي�شكو �إ ّيل َج َملي ُط ْو َل ال�سرُّ ى َ�صبرْ ًا َجمي ًال فكِالنا
مبتلى
وكذلك احلال بالن�سبة لدرا�سة الأزمنة يف اللغة
العرب ّية ،فلم تُدر�س درا�سة م�ستق ّلة م�ستوفاة،
و�إنمّ ا تر ّكز البحث النحوي القدمي على درا�ستها
من حيث عالقتها بالفعل(ما�ض ،وم�ضارع ،و�أمر).
ومل يدخلوا يف تفا�صيلها ،ومل يجعلوا لك ّل من ال�صيغ
الزمان ّية باب ًا خا�ص ًا به ،حالها حال اللغات الأخرى؛
�إذ جند الأزمنة الب�سيطية ،واملق ّيدة ،واملطلقة.42
أ�صبحت
خام�س ًا :وهو �أمر يرتبط مبا �سبق� ،إذ �
ْ
الدرا�سات النحو ّية احلديثة ت�ستقي �أنظارها  -يف
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الكثري من الأحيان  -من �آراء البالغيني والأ�صوليني
الذين عنوا بالناجت الداليل للرتاكيب �أكرث من عنايتهم
باجلانب ال�شكلي املتم ّثل باحلركة الإعرابية وما
ت�ؤديه من معانٍ نحو ّية .وبرز هذا املنهج البالغي
ب�صورة جل ّية على يد اجلرجاين الذي �س ّلط ال�ضوء
على بالغة الرتاكيب امل�ستوحاة من النحو العربي� ،إذ
وجد النحاة ال يعتنون كثري ًا بالناجت الداليل للرتكيب،
ف�أوىل اهتمامه لبع�ض �أبواب النحو ،مثل :التقدمي
والت�أخري والق�رص ،والإ�ضافة والتعريف والتنكري
معل ًال الناجت الداليل لها� .إذ �إن االعتبارـفي نظم الكالم
 يف منظور اجلرجاين  -يكون مبعرفة مدلولالعبارات ال مبعرفة العبارات .فلو كان النظم يكمن
يف معاين النحو"لكان البدوي الذي مل ي�سمع بالنحو
قط ،ومل يعرف املبتد�أ واخلرب و�شيئا مما يذكرونه ال
يت�أتى له نظم الكالم  .و�إن ّا لرناه ي�أتي يف كالمه بنظم
ال يح�سنه املتقدم يف النحو  .قيل � ّإن االعتبار مبعرفة
مدلول العبارات ال مبعرفة العبارات  .ف�إذا عرف
البدوي الفرق بني �أن يقول( :جاءين زيد راكبا)،
وبني قوله( :جاءين زيد الراكب) ،مل ي�رضه �أال
يعرف �أنه �إذا قال :راكبا كانت عبارة النحويني فيه
�أن يقولوا يف (راكب) �أنه حال ،و�إذا قال (الراكب)
�أنه �صفة جارية على زيد.43
أخذت
وانطالق ًا من ر�أي اجلرجاين ال�سابق � ْ
تو�سع جمال درا�سة
الدرا�سات النحو ّية احلديثة ّ
النحو؛ لتدخل فيها املعاين ال�سياقية واملقامية.
فالنحو احلديث مل يع ْد مهتما مبظاهر الإعراب
ال�شكلية ،بل �أ�صبح يتعداه �إىل ما هو �أو�سع من
ذلك ،ومن هنا �أخذت بع�ض الدرا�سات النحو ّية
تنحى هذا املنحى ،ومنها على �سبيل املثال درا�سته
اجلملة العرب ّية وبنيتها لتمام ح�سان يف كتابه (اللغة
العربية معناها ومبناها) ،فقد �أقام حدود درا�سة
اجلملة يف �ضوء فكرة التعليق التي �أفادها من نظرية
النظم عند اجلرجاين يف كتابه دالئل الإعجاز .وقام
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على درا�سة بنية اجلملة العربية يف �ضوء العالقات
ال�سياق ّية والقرائن اللفظ ّية واملعنو ّية ،وجعله الإطار
ال�رضوري للتحليل النحوي .وبناء على ذلك ر�أى
�أن النظام النحوي للغة العربية ينبغي �أن ُيبنى
على جمموعة من الأ�س�س ،منها :املعاين النحو ّية
العاملة (معاين اجلمل �أو الأ�ساليب) .وجمموعة
اخلا�صة� ،أو معاين الأبواب
من املعاين النحو ّية
ّ
املفردة (كالفاعل ّية ،واملفعول ّية ،والإ�ضافة ،وغريها).
وجمموعة من العالقات التي تربط بني املعاين
اخلا�صة حتى تكون �صاحلة عند تركيبها لبيان املراد
ّ
44
منها ،كالإ�سناد ،والتخ�صي�ص ،والتبع ّية .
واخلال�صة �أن املنهج النحوي احلديث يف معظم
درا�سته للغة مال �إىل جانب الو�صف يف الو�صول �إىل
املعنى �أكرث من جانب التحليل الذي مال �إليه النحاة
القدماء؛ و�سبب ذلك �أن النحاة قد جعلوا العامل
كالعلة امل�ؤثرة و�إن كان عالمة ال علة .45فالعامل
عند املحدثني يعتمد على عالقات الكلمات يف اجلمل
ووظائفها والداللة عليها �شكل ّي ًا ،ال على �أ�سا�س
الت�أثري والت�أ ّثر� ،إذ � ّإن الأخري يف ر�أيهم منبعه العقل
واملنطق� ،أ ّما الأول ف�أ�سا�سه اال�ستعمال القائم على
ال ُعرف اللغوي.

التعجب
املبحث الثاين� :أ�سلوب ّ

التعجب �أ ّول �أبواب النحو درا�سة على يد
لقد كان ّ
النحاة الأوائل ،وبالذات �أبو الأ�سود الد�ؤيل .فريوى
يف هذا الباب � ّأن ابنته قالت له :يا �أبتِ " ،ما �أح�س ُن
فقالت مل �أرد � ّأي �شيء منها
ال�سماءِ" ،فقال :جنومهاْ .
تعجبت من ُح ْ�سنها .فقال� :إذ ًا قويل:
�أح�سن ،و�إنمّ ا
ُ
التعجب �أ ّول باب يف
"ما � َ
أح�سن ال�سما َء!" فو�ضع ّ
النحو.46
بالتعجب.
فكانت بداية التحليل النحوي عند القدماء
ّ
فاتّ�سم حتليل هذا الرتكيب بال�صعوبة والغرابة
والتجزئة؛ لع ّلة مفادها �رضورة �إيجاد �إعراب لك ّل
كالم منطوق ،مما يعني �رضورة الرتكيز على املعنى
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املنهجية غ ّيبت
النحوي (الإعراب) للأ�سلوب ،وهذه
ّ
ّ
جانب ًا كبري ًا من جوانب املعنى الداليل للأ�سلوب ،الذي
قد ال يرتبط باملعنى النحوي قدر ارتباطه بجوانب
�أخرى كما �سيظهر يف الدرا�سة فيما بعد .يقول
الدكتور علي عبد الواحد وايف يف وقوفه عند �إعراب
التعجب القيا�سي ":ول�سنا بحاجة �إىل الأخذ
�صيغ
ّ
بر�أي من يقولّ � :إن (ما) التعجب ّية ا�سم مو�صول
مبتد�أ ،واجلملة بعدها �صلتها ،واخلرب حمذوف .وال
بر�أي �آخر يقول� :إنّها نكرة ناق�صة ،واجلملة بعدها
نعت لها واخلرب حمذوف ،وال ا�ستفهام ّية ،وال ،وال...
التع�سف،
فكل هذه الآراء حتمل يف طياتها كثريا من ّ
وتقوم على احلذف والت�أويل من غري داع" .47مما
يدعو �إىل القول ب�رضورة �إعادة النظر يف التقعيد
التعجب بطريقة �أ�سهل و�أ�شمل،
ل�صوغ �أ�ساليب
ّ
اعتمادا على ما يزخر به القر�آن الكرمي واال�ستعمال
اللغوي عند العرب من �أ�ساليب تعجب ّية كثرية تُ�سعِف
يف ت�أ�سي�س قواعد و�ضوابط لهذا الأ�سلوب.48

التعجب
�أوال :مفهوم ّ

للتعجب يف املعاجم العرب ّية
لقد ارتبط املفهوم اللغوي ّ
بـ (ال ُع ْجب وال َع َجب) ،مبعنى� :إنكار ما ير ُد عليكَ لِق َّل ِة
اعتيادهِ .وجمع ُه (�أ ْع َجاب) ،ومنه قول ال�شاعر:
يا َعجب ًا لل ّد ْه ِر ذي الأعجاب
أنياب
الأَ ْح َد ِب البرُ ْ غُثِ ذي ال ِ
وتعج َب ،وا�ستعجب.
وقد َع ِج َب منه َي ْع َج ُب َع َج َب ًاّ ،
تظن �أنّك مل
والتعجب� :أن ترى ال�شي َء ُي ْع ِج ُبكُّ ،
ّ
ت َر مث َله ،وقولهم :هلل زي ٌد ،ك�أنّه جاء به اهلل من �أم ٍر
عجيب ،وكذلك قولهم :هلل د ُّره� ،أي جاء اهلل ب َد ّره من
�أمر َعجيب لكرثته.49
والتعجب قد يد ّل على حم ّبة الفعل ،ونحو ذلك يف
ّ
احلديث( :عجب ر ّبك من �شاب لي�س له �صبوة)،
و(تعجب ر ّبك من رجل ثار من فرا�شه ووطائه
ّ
50
�إىل ال�صالة)  .وقد يدل على بغ�ض الفعل ،كقوله
تعاىلَ {:و�إِن َت ْع َج ْب َف َع َج ٌب َق ْو ُل ُه ْم �أَ ِئ َذا ُكنَّا ُت َراب ًا
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ِين َك َف ُرو ْا ِب َر ِّب ِه ْم
�أَ ِئنَّا َلفِي خَ لْقٍ َجدِي ٍد �أُ ْو َلـ ِئكَ ا َّلذ َ
َو�أُ ْو َل ِئكَ الأَ ْغ َال ُل فيِ �أَ ْعنَا ِق ِه ْم}(الرعد .)5 :ف�صار يف
املتعجب .51وقد
�إنكارهم بعدما تق ّدم لهم حمل عجب ّ
ون
يد ّل على امتناع احلكم ،كقوله تعاىلَ {:ك ْي َف َي ُك ُ
ني َع ْه ٌد عِن َد اللهّ ِ َوعِن َد َر ُ�سو ِلهِ} (التوبة.)7 :
ِللْ ُم�شرْ ِ ِك َ
للتعجب ،كما تقول كيف
قال القرطبي ":كيف هنا ّ
ي�سبقني فالن� ،أي :ال ينبغي �أن ي�سبقني .ويف الآية
ال�سابقة �إ�ضمار :كيف يكون للم�رشكني عهد مع
�إ�ضمار الغدر".52
التعجب يف الدرا�سات النحو ّية ،فيعني:
�أما عن مفهوم ّ
الده�شة ،واال�ستعظام بزيادة يف و�صف الفاعل خفي
املتعجب منه عن نظائره� ،أو ق ّل
�سببها ،وخرج بها
َّ
ُ
ِين ا�شْ ترَ َ ُو ْا
نظريه ،ونحو ذلك قوله تعاىل�{ :أو َلـ ِئكَ ا َّلذ َ
اب ِبالمْ َ ْغ ِف َر ِة َف َما �أَ ْ�صبرَ َ ُه ْم
َّ
ال�ض َال َل َة ِبا ْل ُه َدى َوا ْل َع َذ َ
تعجب
َع َلى النَّارِ}(البقرة� .)175 :أي ه�ؤالء ممن ُي ّ
53
فالتعجب يف ُع ْرف النحاة ال يكون �إال ممن
منهم
ّ
يزيد وينق�ص ،وما �ش ّذ عن ذلك يف اال�ستعمال اللغوي
الف�صيحُ ،ع ّد عند النحاة مما ُي�سمع وال ُيقا�س عليه،
نحو:ما �أهوجه! وما �أحمقه! وما �أ�شنعه!.54
والتعجب عندهم يكون من فعل الفاعل ،وال يجوز
ّ
أ�رضب زيداً،
ّ
التعجب من فعل املفعول ،فال نقول :ما � َ
تعجبت من ال�رضب الذي �أوقع به ،وهو مذهب
�إذا
َ
التعجب من فعل
اجلمهور ،خالفه ابن مالك ،و�أجاز ّ
املفعول �إذا �أُمِن اللب�س ،حيث يقولّ � ":إن ِف ْعل املفعول
التعجب منه جاز َ�ص ْوغ
�إذا مل ُي ْجهل معناه ببناء ِف ْعل ّ
55
(�أف َعل) و(�أفعِل) من لفظه ،نحو :ما �أزهى زيدا" .
و�أخذ بر�أيه بع�ض الباحثني املحدثني .56ومما ُ�سمع
التعجب من فعل املفعول ع ّده النحاة
عن العرب يف ّ
كذلك من ال�شاذ الذي ُي�سمع وال ُيقا�س عليه ،و�أمثلته
كثرية ،منها :ما �أعنا ُه بحاجتك ،وما �أزهاه علينا ،وما
�أولعه بال�شيء ،وما �أعجبه بر�أيه ،وما �أح ّبه �إيل ،وما
�أمقته عندي .ومنه قول كعب بن زهري:57
ف َل ْه َو �أخوفُ عندي �إ ْذ �أكلمه
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وقيل �إنّك حمبو�س ومقتول
التعجب بنوعيه
ويت�ضح من العر�ض ال�سابق ملفهوم ّ
(اللغوي والنحوي) �أنّه يت�ض ّمن �أمرين ،وهما:
الت�أ ّثر النف�سي الناجت عن م�شاهدة غري امل�ألوففالتعجب ظاهرة �إن�سان ّية مت ّثل غريزة
من الأمور.
ّ
اخلوف واحلذر واال�سغراب ،وهي غريزة تع ّم بني
الب�رش قاطبة.58
التعبري اللفظي املعبرِّ عن ذلك الت�أ ُّثر النف�سيب�أ�ساليب لغو ّية خمتلفة :ال�سماعي ،والقيا�سي.
فال�سماعي نحو� :سبحان اهلل امل�ؤمن ال ينج�س ،وهلل
التعجب القيا�سي فله �صيغتان
دره فار�س ًا� .،أما
ّ
التعجب من �شيء
قيا�سيتان ت�ستعمالن عند �إرادة
ّ
أح�سن
تنفعل به النف�س ،وهما ( :ما �أفع َله ،نحو :ما � َ
زيد ًا!) ،و(�أفع ْل به ،نحو� :أح�س ْن بزيدٍ!).

ثاني ًا� :شروط فعل التعجب

التعجب من الفعل جملة من
حدد النحاة ل�صياغة ّ
ً
ال�رشوط يجب تواجدها فيه جمتمعة ،ف�إذا نق�ص
التعجب القيا�سي عندهم .وهي
�رشط واحد بطل
ّ
ثمانية �رشوط جمتمعة ،وما خرج عنها يف اال�ستعمال
الف�صيح عند العرب ُع ّد عند النحاة من باب ال�شاذ
الذي ال ُيقا�س عليه ،وهذه ال�رشوط:
1ـ �أن يكون فع ًال ،فال ُيبنيان من اال�سم ،نحو قولهم:
و(�صبرَ َ ) .ومما
(ح�س َن) َ
ما �أح�سنه ،وما �أ�صربه ،من ُ
�ش ّذ قولهم :ما �أَ ْق َمنَه بكذا ،وما �أج َد َر ُه بكذا ،فالأول
بنوه من قولهم :هو َقم ٌِن بكذا ،والثاين من قولهم:
هو جدي ٌر بكذا .واملعنى فيهما :ما �أحقّه بكذا ،وال فعل
فيهما.59
2ـ �أن يكون الفعل ثالثي ًا ،فال ُيبنيان من رباعي جم ّرد،
وال من مزيد فيه ،وال ثالثي مزيد حرف ًا �أو حرفني
و(�ضارب)،
(دحرج) ،و(تدحرج).
�أو ثالثة ،نحو:
َ
َ
و(انطلق) و(ا�ستخرج) ،ونحوهما .وع ّلة املنع فيما
التعجب مما �أ�صوله �أربعة،
�سبق عند النحاةّ � :أن
ّ
ي�ؤدي �إىل حذف بع�ض الأ�صول ،في�ؤدي �إىل �إخالل
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التعجب ي�ؤدي �إىل حذف
بالداللة .و�أما املزيد ف� ّإن
ّ
الزيادة الدالة على معنى مق�صود .ف�إذا تعجبنا من
وا�ستخرج) ،فقلنا :ما �أ�رضبه،
(�ضارب ،وانطلقَ ،
َ
َ
وما �أطلقه ،وما �أخرجه؛ لفاتت امل�شاركة واملطاوعة
والطلب .وا�ستثني عند بع�ض النحاة (ما �أ ْف َع َل)،
التعجب منه قيا�س ًا مطلق ًا ،فنقول:
فقيل :يجوز بناء ّ
ما �أعطاه للمالِ ،م ْن (�أعطى) .وما �أواله للمعروف،
ِم ْن (�أوىل) .وهو مذهب �سيبويه ،و�صاحب الت�سهيل،
و�شارحه .وهناك من منع ذلك وع ّده من باب ال�شذوذ،
ومنهم املازين ،والأخف�ش ،وامل ّربد ،وابن ال�رساج،
والفار�سي.60
رصف فيما
3ـ �أن يكون الفعل مت�رصف ًا؛ ل ّأن الت� ّ
رصف على
رصف ٌ
نق�ض لو�ضعه ،وعدم الت� ّ
ال يت� ّ
وجهني:
�أـ يكون بخروج الفعل عن طريقة الأفعال من الداللة
على احلدث والزمان ،نحوِ ( :ن ْع َم ،و ِبئ َْ�س) .فال ُيقال:
ما �أنع َم ُه� ،أو ما �أب� َأ�س ُه .وال �أن ِع ْم به� ،أو �أبئ ِْ�س به.
رصف
ب ـ يكون مبج ّرد اال�ستغناء من ت�رصفه بت� ّ
غريه ،و�إن كان باقي ًا على �أ�صله من الداللة على
احلدث والزمان ،نحوَ ( :ي َذ ُر ،و َي َد ُع) حيث ا�ستُغني
عن ما�ضيهما مبا�ضي ( َيترْ ُ كُ ) .فال ُيقال :ما �أو َذ َر ُه.
وال ما �أ ْو َد َع ُه .ومما �شذ :قولهم :ما �أع�سا ُه .و�أ ْع�س
به.61
4ـ �أن يكون قاب ًال للتفا�ضل يف ال�صفات الإ�ضاف ّية
التي تختلف بها �أحوال النا�س� ،سواء �أكانت بالن�سبة
�إىل �شخ�ص واحد يف حالني ،كالعلم وا َ
جل ْهل� .أو بني
�شخ�صني ،كا ُ
حل ْ�سن وال ُق ْبح؛ فنقول :ما �أع َل َم ُه! ،وما
�أجه َل ُه! .بخالف ما ال يقبل التفا�ضل وي�شرتك فيه
ات)؛ لأنّه
اجلميع ،فال ُيبنيان من نحوَ ( :فن َِي ،و َم َ
تعج َب
ال مزية فيه لبع�ض فاعليه على بع�ض حتّى ُي َّ
من ُه.62
5ـ � ْأن (ال) يكون الفعل مبني ًا للمفعول (حتوي ًال �أو
ت�أ�صي ًال) ،فال ُيبنيان من نحو� :ضرُ َِب زي ٌد (ب�ض ّم
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أ�رضب زيد ًا.
�أوله وك�رس ما قبل �آخره) .وال ُيقال :ما � َ
التعجب من ال�رضب الذي وقع على زيد،
و�أنت تريد ّ
63
بالتعجب من الفاعل .
التعجب منه
ّ
لئال يلتب�س ّ
6ـ � ْأن يكون الفعل تام ًا ،فال ُيبنيان من نحو( :كان،
وظ ّل ،وبات ،و�صار ،وكاد)؛ لأنّهن نواق�ص .وهو
مذهب الب�رصيني .وذهب الكوفيون �إىل جواز ذلك،
نحو :ما �أ ْك َونَ زيد ًا لأخيك! دون ما �أ ْك َونَ زيد ًا ِلقَائِم.
وحكى ابن ال�رساج والزجاج عنهم :م�أكونَ زيد ًا
مبني على �أ�صلهم من � ّأن املن�صوب بعد
قائم ًا ،وهو ّ
(كان) حال.64
7ـ �أن يكون الفعل مثبت ًا ،فال ُيبنيان من فعل منفي،
�سواء �أكان مالزم ًا للنفي ،نحو :ما َع َاج بالدواء� ،أي
ما انتف َع به� .أم غري مالزم ،نحو :ما قام زي ٌد.65
8ـ � ْأن (ال) يكون الو�صف منه على وزن (�أ ْف َع َل
َف ْعال َء) ،فال ُيبنيان من نحوَ ( :عر َِج) ،فهو �أعرج ،من
العيوب .وال من (�شَ ِه َل) فهو �أ�شْ َه َل من املحا�سن.
رض من الألوان ،و(لمَ َِي)
ُ
و(خَ �ضرِ َ
الزرع) فهو �أخ� ُ
66
فهو �أملى من الحْ ِلى .
وذكر �سيبويه �سبب ًا تا�سع ًا ،وهو �أن ال ُي�ستغنى عنه
بامل�صوغ من غريه ،نحو :قال من القائلة ،ف�إنّهم
ال يقولون :ما �أقْي َل ُه ،ا�ستغنا ًء بقولهم :ما �أكثرَ َ
قائلت ُه .و�ش ّذ عن ذلك قولهم :ما �أنوم ُه! .67وجعل
رصف �أو التفاوت يف الفعل املنوي
النحاة فقدان الت� ّ
التعجب
التعجب منه �سببا مانعا لذلك،
ّ
ويتو�صل �إىل ّ
ّ
مما �سواهما بـ(�أ�ش َّد) ونحوها ،وي�ؤتى بامل�صدر
من�صوبا ،نحو :م�أ �أ�ش َّد عطا َء فالن!.68

ثالث ًا� :إعراب �صيغ التعجب

للتعجب كما �أ�رشنا �سابق ًا �صيغتان قيا�سيتان،
ّ
وهما( :ما �أف َع َله) ،و(�أفع ْل به) .وتتك ّون �صيغة
التعجب ّية ) +
(ما �أفعله) يف ُعرف النحاة من :ما( ّ
التعجب  +املت َع َجب منه .ومثال ذلك قولهم :ما
فعل ّ
�أكر َم زيد ًا! وتتك ّون ال�صيغة الثانية� (:أف ِع ْل به) من
املتعجب منه .ونحو ذلك:
التعجب  +الباء +
َّ
 :فعل ّ
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�أكر ْم بزيدٍ .والناظر يف هذا الرتكيب اللغوي يلحظ
�أنّه وا�ضح ال يحتاج �إىل الكثري من العناء يف املعرفة
واال�ستعمال ،فهو وا�ضح مفهوم ،وال �أحد ي�شكو من
�صعوبة هذا الأ�سلوب يف اال�ستعمال قدمي ًا وحديث ًا،
ولكن ال�صعوبة �صعوبة �إعراب من جهة ،وتعدد �آراء
ّ
املعربني من جهة �أخرى ،و�صعوبة حفظ التفريعات
وال�ضوابط الكثرية يف القاعدة الواحدة .69ف�إعراب
ال�صيغتني يحتاج �إىل ت�أويالت وتقديرات قد ال يقبلها
العقل �أحيان ًا.
التعجب
وي�ؤ ّكد ذلك الر�أي درا�سة �إح�صائ ّية ل�صيغ ّ
القيا�س ّية يف القر�آن الكرمي لعلي مدلل ،خل�ص فيها
التعجب القيا�سيتني
�إىل � ّأن وجود عدد قليل ل�صيغتي ّ
يف القر�آن الكرمي ،بينما جند النحويني يحفون بهما،
وك� ّأن التعبري ع ّما يحدث يف النف�س من عواطف
وانفعاالت مقت�رص على هذين القالبني .70فقال
النحاة يف �إعراب ال�صيغة الأوىل( :ما �أف َع َله)� ،أن
ما�ض.
(ما) نكرة يف حم ّل رفع مبتد�أ ،و(�أفع َل ُه) فعل ٍ
وفاعله تقديره (�شيء) واال�سم بعده من�صوب على
�أنّه مفعول به.71
التع�سف ب�صور �أو�ضح يف حماولة حتليل
ويظهر
ّ
التعجب يف �إعراب ال�صيغة الأخرى
تركيب �أ�سلوب ّ
منه ،وهي (�أف ِع ْل بـ) ،نحو قولنا�( :أك ِر ْم مبحمدٍ) ،فقد
ف ّكك النحاة هذا الرتكيب ك�سابقه" ،وهي �سمة غلبت
على طبيعة التحليل النحوي القدمي للرتاكيب اللغو ّية
يف كثري من جوانبها"72؛ فذهب �أكرثهم �إىل � ّأن (�أف ِعلْ)
ما�ض جاء على �صورة الأمر ،والباء زائدة يف
ِف ْعل ٍ
الفاعل ،فمعنى قولهم�( :أك ِر ْم بزيدٍ)� :أكر َم زي ٌد� ،أي:
�صار ذا كرم .ونحو ذلك (�أغ ّد البع ُري) �أي� :صار ذا
غ ّدة ،و(�أورقت ال�شجرةُ) ،مبعنى� :صارت ذا ورق.
ث ّم ُغيرّ ْت �صيغة املا�ضي �إىل �صورة الأمر ،ف�صارت
(�أكر ْم حمم ٌد) ،فق ِّبح �إ�سناد �صيغة الأمر �إىل اال�سم
التعجب.
الظاهر،
ْ
فزيدت الباء يف الفاعل للداللة على ّ
وذهب الفراء وتبعه الزخم�رشي وابن خروف يف �أن
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(�أف ِعلْ) �أم ٌر على احلقيقة ،مبعنى �أمر لك ّل واح ٍد ب� ْأن
يجعل زيد ًا ح�سن ًا ،فك�أن قيل�ِ :ص ْف ُه باحل�سن كيفَ
ما�ض ولي�س فيه
�شِ ئت .73مع �أن ال�سياق لي�س فيه ٍ
تعجب لي�س �إ ّال ،ولذا ميكن القول �إن
�أمر ،فهو �سياق ّ
هذا الت�أويل مر ّده �إىل منهج ّية النحاة القدماء التي
تتلخّ �ص يف �رضورة �إيجاد �إعراب لك ّل كالم منطوق،
و�إن كان هذا الإعراب ال يتنا�سب مع طبيعة ال�صيغة
وداللتها؛ فكان الأوىل تناول هذا الأ�سلوب وما �شاكله
على ما هو عليه ،و�إذا كان ال ب ّد من �إعرابه نقول:
التعجب معبرّ ًا عن حالة نف�س ّية،
�أ�سلوب جامد لإن�شاء ّ
�أو االكتفاء ب�إعراب واحد (فعل �أمر).

املتعجب منه
رابع ًا� :إعراب اال�سم ّ

لقد اختلف النحاة يف حتديد ماه ّية (�أف َع َل) يف �أ�سلوب
التعجب .فذهب الب�رصيون �إىل �أنّها فعل ،وتبعهم من
ّ
الكوفيني الك�سائي .وذهب الكوفيون �إىل �أنّها ا�سم؛
ملجيئه م�صغّر ًا يف قول ال�شاعر:
يا �أُ َم ْيل َِح غِ زْالنا �شَ َد َّن لنا 74و�أخذ بر�أي الكوفيني
بع�ض الباحثني املحدثني ،منهم جميل علو�ش يف
حديثه عن طبيعة (�أف َع َل) حيث يقول" :هذا البناء
يحمل من اخل�صائ�ص ما يف ّرقه عن الأفعال العاد ّية
ويق ّربه من الأ�سماء ،وقد تن ّبه الكوفيون لبع�ض تلك
اخل�صائ�ص".75
وعلى ما يبدو �أن �صيغة (�أف َع َل) يف مو�ضعها هذا من
التعجب لي�ست فع ًال كما ذهب الب�رصيون،
�أ�سلوب ّ
ولي�ست ا�سم ًا كما ذهب الكوفيون ،و�إنمّ ا هي نوع
خا�ص من ال�صيغ جيء بها لبناء تركيب متكامل،
التعجب� ،أ�صبحت
بدليل �أننا �إذ نزعناها من �أ�سلوب ّ
فع ًال يتمتّع بجميع حقوق الفعل ،من حيث :الداللة
رصف ،فنقول�( :أفع َلُ ،يفعِل،
على الزمن والت� ّ
التعجب لزمت حالة
�أفعلْ ).....غري �أنّها يف تركيبها يف ّ
واحدة (�أف َع َل) دون داللة على �أي نوع من الزمن ،وال
حدث فيها .ومما يق ّوي هذا الر�أي ما جنده عند بع�ض
املحدثني ،ومنهم �إبراهيم ال�سامرائي فقد جعلها
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التعجب،
تركيب ًا من النوع اخلا�ص للإعراب عن
ّ
وخ�صو�صيته لأنّه "اليقبل عالمات الأفعال ،وذلك
الن�رصافه عن عنا�رص الفعل ّية ،وهي الداللة على
احلدث ،وداللتها على الزمان" .76وتبعته يف هذا الر�أي
مو�ضى بنت حميد بقولها :ولع ّل حتليل ال�سامرائي
جلملتي التعجب �أقرب �إىل علم اللغة احلديث ،و�أبعد
عن التك ّلف الذي وقع فيه النحاة القدامى ،و�إنمّ ا هو
التعجب .77وكذلك ما جنده
بناء جيء به للإعراب عن ّ
عند متام ح�سان حيث ذهب �إىل � ّأن (�أف َع َل) ما هي
�إال �أفعل التف�ضيل ،غري �أنّها �أُدخِ ْلت يف تركيب جديد
لإفادة معنى جديد ،و�أطلق عليها م�صطلح (خالفة
التعجب)؛ لأنّها يف تركيبها اجلديد �أ�صبحت جامدة
ّ
78
رصف .
ال تقبل الإ�سناد �أو الت� ّ
وقد كان الختالف النحاة � -سابق الذكر  -يف حتديد
ماه ّية (�أف َع َل) بني الإ�سم ّية والفعل ّية الأثر الكبري
(املتعجب منه) يف
يف االختالف يف �إعراب اال�سم
َّ
�صيغة (ما �أف َع َله) .فذهب الب�رصيون �إىل � ّأن اال�سم
(املتعجب منه) من�صوب على املفعول ّية ،والفاعل
َّ
79
تقديره (�شيء) .و�أخذ بهذا الر�أي بع�ض الكوفيني .
أح�سن) قد ثقل بالهمزة،
و�سبب ذلك يف زعمهم � ّأن (� َ
ف�صار متعد ّيا ،فتع ّدى �إىل اال�سم الذي يليه ،فن ُِ�صب
به�.80أما الكوفيون فريون � ّأن اال�سم انت�صب على �أنّه
(املتعجب منه) انت�صاب
للمتعجب منه ،ف�أ�شبه
�صفة
ّ
ّ
(الوجه) يف قولهم :زي ٌد ح�س ٌن ال َو ْجهَ .وخالف الفراء
ذلك ،حيث يرى �أن (زيد) انت�صب بـ(�أفع َل) ،من
قبيل التفريق بني اال�ستفهام واخلرب ،فالأ�صل (زي ٌد
أح�سن)
�أح�س ُن من غريه) ،ف�أتوا بـ(ما) ،فقالوا( :ما � َ
على �سبيل اال�ستفهام ،ونقلوا ال�صفة من (زيد) �إىل
�ضمري (ما) ،فانت�صب (زيد) للفرق .81ومن ذلك
�أي�ض ًا قول ال�شاعر:82
ما �أقد َر اهللَ � ْأن ُيدنيْ على �شَ َحطٍ
َم ْن دا ُر ُه ا َ
ممن دار ُه ُ�صو ُل
حلز ُْن ّ
وقد وقع النحاة (الب�رصيون) يف الإ�شكال؛ وذلك

33

عندما ق ّدروا الفاعل (�شيء) �أوقع الفعل .ففي مثل
قولنا( :ما �أعظ َم اهللَ) ال ي�صح �أن نقول�( :شي ٌء �أعظ َم
اهللَ) �أو (الذي �أعظ َم اهللَ �شي ٌء عظيم)؛ لأن اهلل عظيم
بذاته؛ ولذا ذهب الف ّراء �إىل �أن التعجب �إذ �أُ�س ِن َد �إىل
اهلل فلي�س معناه من اهلل كمعناه من العباد .83فقد
حملوا معنى هذا الكالم على �أنَّه و�صفٌ هلل تعاىل ،كما
يف قول الرجل �إذا �سمع الأذان :كبرَّ ُت كبري ًاَّ ،
مت
وعظ ُ
عظيم ًا� ،أي :و�صف َت ُه بالكربياء والعظمة ال �صريته
عظيم ًا �أو كبري ًا .84ولع ّل مثل هذه الت�أويالت النحو ّية
تُع ّد تهربا من احلرج الذي �أوقعه الإعراب ملكونات
هذا الرتكيب اللغوي.
ويت�ضح مما �سبق ذكره من حتليالت لأ�سلوب
التعجب التك ّلف ،والبعد به عن غايته .فذهب حميي
ّ
للتعجب بني الب�رصيني
الدين توفيق يف تناوله
ّ
والكوفيني� :إىل � ّأن الذي دفع النحاة �إىل مثل هذا
الت�أويل وغريه� ،سيطرة نظر ّية العامل واملعمول
عليهم ،وعدم ا�ستطاعتهم �أن ُيدركوا � ّأن هناك كلمة
يمُ كن �أن تقع يف اجلملة العربية ال تخ�ضع لعمل عامل،
فال ب ّد عند النحاة �أن يكون لك ّل مرفوع رافع ،ولك ّل
من�صوب نا�صب ،ولك ّل جمرور جار.85
التعجب من الأ�ساليب
غري �أنّه ميكن القول �إن �إ�سلوب ّ
التي �أُطلِق عليها يف الدر�س النحوي احلديث م�صطلح
(املتحجر اللغوي)� ،86أو على ح ّد تعبري الدكتور
ّ
متام ح�سان ":م�سكوكة ثابتة تعبرّ عن االنفعال
والده�شة" .87ويف�سرّ الدكتور حممود فهمي حجازي
املق�صود بالعبارة اجلاهزة بقوله" :تلك الرتاكيب
املكونة من �أكرث من كلمة ،وهي عبارات يتعلمها ابن
اللغة باعتبارها عبارات متكاملة ،تد ّل بكاملها على
داللة حمدودة ،وهي داللة يعطيها الرتكيب كام ًال
متجاوز ًا دالالت اجلزئيات املكونة" .88مبعنى �أنّه
لغوي قدمي حديث يرتبط بحالة نف�س ّية مع ّينة
ا�ستعمال ّ
للتعبري عن مواقف حيات ّية متكررة ،وتكمن �أهميته
بالقيمة الت�أثرية االنفعال ّية التي يحققها .ويبدو ذلك
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وا�ضحا من الفرق بني جملة ال�رشط الأ�سا�س ّية (ما
أح�س َن زيدا) ،وبني التقدير الذي ق ّدمه النحاة لها
� َ
أح�سن زيدا) ،فخرج هذا الأ�سلوب عن معناه
(�شي ٌء � َ
احلقيقي �إىل معنى �آخر ال يت�ضمنه .فاجلملة الأوىل
جملة تعجب ّية تعبرّ عن م�شاعر الإعجاب والده�شة
من ح�سن زيد ،واجلملة الثانية جملة خرب ّية حتتمل
ال�صدق �أو الكذب ،89غري � ّأن النحاة �أ�رصوا على
تفكيك مكونات الرتكيب بحث ًا عن العامل واملعمول؛
فوجدنا اخلالف ،و ُبعد الت�أويل ،واحلرج التخريجي
لبع�ض اال�ستعماالت اللغو ّية .حتى �آلت امل�س�ألة �إىل
فتوى دينية من حيث جواز القول :ما �أعظ َم اهللَ �أو
�صحة هذا الر�أي ،من حيث
عدمه.90ولي�س �أد ّل على ّ
رصح به النحاة
�إنّه تركيب متكامل ال ُي َ
ف�صل ،مما � ّ
�أنف�سهم ،عندما منعوا �أن يتق ّدم عليهما معمولهما،
وامتنع �أن ُيف�صل بينهما وبني معموليهما؛ فال تقول:
أح�سن) بتقدمي معمول (�أح�سن) عليه ،وال
(ما زيد ًا � َ
تقول( :بزي ٍد �أح�سن) بتقدمي معمول (�أح�سن) عليه.
وهو مذهب �سيبويه والأخف�ش؛ وذلك ل ّأن التعجب
يجري جمرى الأمثال للزومه طريق ًة واحدة.91
التعجب
ميكن القول �إن احلركة الإعرابية يف �أ�سلوب ّ
وما �شابهه من الرتاكيب الثابتة يف التعبري عن مواقف
حمددة ،لي�ست نتيجة ت�أثري العامل ،وال ترتبط
باملعنى النحوي ،كما قال به جمهور النحاة ،وق ّيدوا
اال�ستعمال بقواعد مفادها �أنّه لك ّل معمول عامل لفظي
�أو معنوي .92فاحلركة الإعرابية يمُ كن �أن ُينظر �إليها
على �أنّها عن�رص حتويل يف اجلملة التوليد ّية ،يف الكثري
من الأ�ساليب اللغو ّية التي متتاز بالثبات يف التعبري
عن مواقف حيات ّية متكررة .93ومن هذه الأ�ساليب
التعجب ،ففي مثل قولنا" :ما �أجم َل ال�سما َء"
�أ�سلوب ّ
بن�صب (ال�سماء) ميكن �أن ننظر �إىل احلركة من
منظور �آخر خمالف لوجهة نظر النحاة القدماء ،وهو
�أنّه قد جيء باحلركة لبيان الفرق بني تركيب و�آخر
بينهما توافق �شكلي يف البنية اخلارجية ،واختالف يف

34

الداللة ،وتو�ضيح ذلك على النحو الآتي:
م
1
2
3

املعنى
التعجب
اال�ستفهام
النفي

اجلملة
ما �أح�سنَ زيد ًا!
ما �أح�س ُن زيدٍ؟
ما �أح�سنَ زي ٌد

وكذلك احلال بالن�سبة للنا�صب يف الأ�ساليب ّ
مطردة
اال�ستعمال :كالتحذير ،واالخت�صا�ص ،والإغراء،
وغريها ،فقد قال النحاة ب�أن عامله حمذوف،
يقدرونه فعال ،غري � ّأن الواقع على ما يبدو غري
ذلك؛ فيكون تغيرّ احلركة داللة على حت ّول اجلملة
من النمط الإخباري �إىل منط �آخر من اجلمل �سمي
بـ(الإف�صاحية) ،94مو�ضحة على النحو الآتي:
م
1
2
3

اجلملة
نح ُن
العرب
ُ
الأ�س ُد
ال�صدقُ

املعنى
(الإخبار)
(الإخبار)
(الإخبار)

اجلملة
نح ُن
العرب
َ
الأ�س َد
ال�صدقَ

املعنى
(االخت�صا�ص)
(التحذير)
(الإغراء)

فتُظهِر الأمثلة ال�سابقة مدى ارتباط احلركة بتغيرّ
داللة الرتكيب من معنى �إىل �آخر ،ولي�س حتت ت�أثري
العامل .ونحو ذلك الواو يف مثل قول العرب( :ال
اللب)95؛ فتكون احلركة يف
ال�س َمكَ و َت�شرْ َ َُْب نَ َ
َت�أ ُك ِل َّ
نهاية الفعل (ت�رشب) داللة على حت ّول النمط الداليل
للرتكيب اللغوي على النحو الآتي:
الأول :الفتحة ،ويكون الق�صد النهي عن اجلمع
بينهما ،مبعنى :يجوز لك �أن ت�أكل ال�سمك وحده �أو
ت�رشب اللنب وحده ،لكن املمنوع هو اجلمع بينهما.
الثاين :اجلزم ،ويكون الق�صد النهي عن كل واحد
ت�رشب اللنب"،
منهما؛ �أي" :ال ت�أك ِل ال�سمك وال
ِ
ومعنى هذا� :أنك تنهاه عن �أكل ال�سمك وتنهاه عن
�رشب اللنب.
الثالث :ال�ضمة ،ويكون الق�صد النهي عن الأول
و�إباحة الثاين ،ف�أنت حينئ ٍذ نهيتَه عن �أكل ال�سمك،
أجزت له �شرُ ْ َب اللنب؛ �أي :ال ت�أكل ال�سمك ولكَ
و� َ
�شرُ ُب اللنب.
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ومن ذلك �أي�ضا قول �أبي الأ�سود:96
ال َت ْن َه َع ْن خُ لُقٍ َو َت�أْت َِي ِم ْث َل ُه
َعا ٌر َع َل ْيكَ �إِ َذا َف َعلْ َت َعظِ ي ُم
رصوا يف حتليلهم لهذا النوع
فمع � ّأن نحاة الب�رصة �أ� ّ
من الرتاكيب اللغو ّية على البحث عن نا�صب الفعل
أتي) ،وق ّدروا (� ْأن) بعد الواو� ،إال � ّأن نحاة الكوفة
(ت� َ
ربمّ ا كانوا �أقرب �إىل ال�صواب عندما ذهبوا �إىل � ّأن
الفعل قد ن ُِ�صب على ال�رصف �أو اخلالف ،مبعنى عدم
اجلمع بني الإيجاب وال�سلب ،فكانت احلركة يف �آخر
أتي) دليال على تغيرّ داليل يف بنية الرتكيب
الفعل (ت� َ
ي�ستحيل معها اجلمع بني ما قبل الواو وما بعدها من
حيث املعنى املراد.
ولت�أكيد الفكرة ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا ن�أخذ مثا ًال
اءت ُر ُ�سلُنَا �إِ ْب َراهِ ي َم
�آخر ،وهو قوله تعاىلَ {:و َل َق ْد َج ْ
ِبا ْل ُبـ�شرْ َ ى قَا ُلو ْا َ�س َالم ًا قَا َل َ�س َال ٌم َف َما َلبِثَ �أَن َجاء
ِبع ِْج ٍل َحنِيذٍ}(هود .)69 :مع �أن اللفظتني (�سالما،
تركيب متوافق �شكل ّيا يف بنيته
و�سالم) قد وقعتا يف
ٍ
اخلارج ّية �إال � ّأن احلركة الإعراب ّية قد اختلفت يف
احلالتني م ّرة بالفتحة و�أخرى بال�ض ّمة ،فلو كان
العامل النحوي هو امل�س�ؤول عن تغيرّ احلركة
الإعرابية يف مثل هذا الرتكيب لوجب التزام حالة
واحدة �إما الرفع و�إما الن�صب� ،إال �أننا جند حركتني
خمتلفتني ،مما ي�ؤ ّكد �أن احلركة يف مثل هذه الرتاكيب
املت�شابهة تنبىء عن تغيرّ داليل خفيُ -يعبرّ عن حالة
نف�س ّية للمتك ّلم  -يتجاوز املعنى النحوي .فكان
التقدير الإعرابي لها � ّأن ن�صب (�سالم ًا) ب�إعمال
(قالوا) .ك�أنّه قيل :قالوا قو ًال و�س ّلموا ت�سليم ًا.
وقال (�سال ٌم) بالرفع لعدم �إعمال قال :والتقدير:
قال �إبراهيم لهم�( :سال ٌم) مبعنى :وعليكم ال�سالم �أو
مبعنى� :سال ٌم عليكم� ،أو قويل �سال ٌم .97والفارق بني
الرتكيبني وا�ضح من حيث الفعل ّية يف قول املالئكة:
�سالما ،واال�سم ّية يف قول �إبراهيم عليه ال�سالم:
�سال ٌم" ،فاال�سم ّية فيها دالالت �إيجاب ّية �أكرث من
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الفعل ّية �إذ تد ّل على الثبوت".98
ويبدو يل �أن املعنى الداليل اخلفي الآخر الذي ت�ضمنه
التغيري يف حركة اللفظتني  -وال ُيدرك �إال ب�إنعام
النظر  -يكمن يف � ّأن الفتحة حركة اخلفّة ب�إجماع
النحاة ،ترتبط يف الغالب بـ(الفُ�ضل) وال�ض ّمة عالمة
الق ّوة ترتبط (بال ُعمد) امل�سند �إل ّيه (الركن الأ�سا�سي
يف اجلملة)؛ فجيء بال�ض ّمة يف قول �إبراهيم (�سال ٌم)
للداللة على ُح�سن ال�ضيافة واال�ستقبال من �إبراهيم
عليه ال�سالم ل�ضيفه .فقد جاء عند �أبي ح ّيان يف البحر
املحيط" :فالظاهر �أنّه مل يعرف �أنّهم مالئكة ملجيئهم
يف �صورة الب�رش ،وكان م�شغوف ًا (�إبراهيم) ب�إكرام
الأ�ضياف" .99فَك َر ُم �إبراهيم يتجاوز ال�ضيافة
املاد ّية (الطعام وال�رشاب) �إىل جانب �آخر وهو
ال�ضيافة املعنو ّية التي تعني طبيعة املنطوق اللغوي
يف اال�ستقبال ،ومنه احلركة .فكان ا�ستعمال ال�ض ّمة
بح�سن �ضيافة �إبراهيم عليه ال�سالم وكرمه.
مبا يليق ُ
وعلى هذا الأ�سا�س �أ�صبح ُينظر يف التحليل النحوي
�إىل احلركة الإعراب ّية على �أنّها جزء من منظومة
النحو ،ولي�ست هي النحو ك ّله ،ميكن العدول عنها �إذا
�أُ ِمن اللب�س ،100فتحليل تراكيب لغوية نحو قولهم:
الزجاج احلج َر �أو
الثوب امل�سما َر� ،أو ك�رس
خرق
ُ
ُ
101
نحوها ،بن�صب امل�سمار واحلجر  ،يكتفى بقرينة
املنا�سبة املعجم ّية التي تقت�ضي �أن يكون (امل�سمار)
فاع ًال و(الثوب) مفعو ًال يف الرتكيب الأول .ويكون
(احلجر) فاع ًال و(الزجاج) مفعو ًال يف الثاين.
ومثلها �أي�ض ًا يف ق�ضايا اجلوار ،يقول �سيبويه:
"وقد حملهم قُرب اجلوار على �أن ج ّروا :هذا جح ُر
(�ضب) مع
(خرب) ملجاورة
خرب" .102فج ّر
�ضب ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
� ّأن اخلراب من م�ستلزمات (جح ُر) وهي مرفوعة.
و�أ�ضاف عبد الفتاح احلموز �أمثلة �أخرى من هذا
تو�ضح مدى العدول عن الإعراب ل�صالح
القبيل ّ
املعنى الداليل الذي يق�صده املتك ّلم ،منها قولهم:
"ما �أَ ْغ َف َل ُه َع ْنكَ �شَ ْيئًا" ،103وغريها .وعلل هذا العدول
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بجذب االنتباه �إىل ب�ؤرة حمور ّية يف الرتكيب؛ لأنّها
تنبىء عن معلومة �أكرث من تلك التي تنبىء عنها
غريها ،104مما ي�ؤ ّكد فكرة � ّأن احلركة الإعراب ّية
تتجاوز – �أحيانا  -املعنى النحوي لتنبىء عن معنى
داليل يق�صده املتك ّلم.

خام�س ًا� :سياقات لغو ّية يتحقق فيها مفهوم
التعجب
ّ

التعجب على
خل�صنا عند احلديث عن مفهوم
ّ
امل�ستويني :اللغوي ،واال�صطالحي �إىل �أنّه الت�أ ّثر
النف�سي الناجت عن م�شاهدة غري امل�ألوف من الأمور،
�أو الده�شة البارزة نتيجة م�شاهدة ِف ْع ٍل ما مل ي�ألفه
الإن�سان ،وجند � ّأن هذا املفهوم يتحقق يف �سياقات
لغو ّية �أخرى تتجاوز التحديد النحوي القدمي الذي
ق ّيد هذا الأ�سلوب يف �صيغ بعينها ،دون �إفراد باب
خا�ص له ميكن من خالله ا�ستيفاء جميع ال�سياقات
اللغو ّية التي ميكن �أن ت�ؤ ِّدي الغر�ض الداليل لهذا
الرتكيب ب�صورة متكاملة ،يف حني وجدنا � ّأن النحاة
قد ح�رصوا هذا الأ�سلوب يف �صيغتني :ما �أف َع َله
و�أفعِل به" .ومن ي�صدق � ّأن هاتني ال�صيغتني كافيتان
للتعبري عن خمتلف �أنواع العواطف والنزعات
التعجبية يف نف�س العربي" .105فتناول النحاة للتعجب
تناول اقت�رص على الألفاظ ال املعاين.106
التعج َب يف تراكيب
وتناول البالغيون العرب القدماء ّ
لغو ّية متعددة تتجاوز ما حدد ُه النحاة� ،إ ّال �أنّه تناول
بالغي ناجت
التعجب عندهم غر�ض
جزئي ،حيث � ّإن ّ
ّ
عن نظم الرتاكيب ،وعن بع�ض الأدوات �أو ال�صيغ
املحددة التي المت ّثل جممل مكونات ال�سياق الذي
يتجاوز جم ّرد الأدوات والرتاكيب �إىل احلالة النف�س ّية
التي حتيط باملتك ّلم �أثناء عملية االت�صال اللغوي.
فجملة نحو :ح�رض زي ٌد ،على �سبيل املثال ،تتعدد
داللتها بناء على طبيعة املوقف االت�صايل بني طرفيه
يف �سياق معينّ  ،وبناء على ما يرافقها من فونيمات
ثانوية كالنرب والتنغيم .ف�أدا�ؤها بالنغمة امل�ستوية ُيفيد
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الإخبار ،وبالنغمة ال�صاعدة تتح ّول �إىل اال�ستفهام،
وبنغمة �صاعدة جدا مع نرب �إحدى كلماتها تتح ّول �إىل
والتعجب .107ومن هنا
جملة �إف�صاح ّية تفيد الده�شة
ّ
التعجب قد يتحقق يف �سياقات �أخرى
جند � ّأن مفهوم ّ
كثرية ،مثل :النداء ،واال�ستفهام ،والق�سم ،وغريها
مو�ضحة على النحو الآتي:
ّ

التعجب بالنداء
1ـ ّ

ع ّرف �سيبويه النداء بقوله :ك ّل ا�سم ن ُِ�ص َب على
�إ�ضمار الفعل املرتوك �إظهاره ،وتقديره (�أنادي).108
واملفر ُد رف ٌع .وا�ستق ّر عند املت�أخرين من النحاة
�أن النداء �إن�شا ٌء طلبي ُي ْ�ستع َمل يف الأ�صل لطلب
ال�سامع .قال ابن ه�شام":طلب املتكلم �إقبال
�إِقبال ّ
املخاطب �إليه باحلرف "يا" �أو �إحدى �أخواتها؛
�سواء �أكان الإقبال حقيقيا� ،أو جمازيا يق�صد به طلب
اال�ستجابة" .109وقد يخرج النداء عما وِ �ضع �إليه
التعجب ،و ُي�س ّمى النداء التعجبي ،نحو:يا
�إىل معنى ّ
لزيد! .110و�أخذ هذا النمط اللغوي داللته االنفعالية
من �سياق التعجب الذي ورد فيه؛ "ف�أ�صبح من
الرتاكيب امل�سكوكة يف التعبري عن االنفعال".111
و�أدرك ابن ه�شام هذه القيمة االنفعالية للنداء بقوله:
املتعجب منه ،ف ُيعامل معاملة امل�ستغاث،
يجوز نداء
ّ
تعجبوا من
كقولهم :يا َللماء ،ويا َللدواهي� ،إذا ّ
كرثتها .ومنه قول امرىء القي�س:112
َرت للعذارى مط ّيتي
و َيو َم َعق ُ
فيا عجب ًا من ُكورِها املُتح َّم ِل
ومثله قوله تعاىل َ {:يا َح�سرْ َ ًة َع َلى ا ْل ِع َبا ِد َما َي�أْتِيهِم
ِّمن َّر ُ�سولٍ �إِ َّال َكانُوا ِب ِه َي ْ�س َت ْه ِزئُون}(ي�س.)30 :
فالنظر يف الأمثلة ال�سابقة التي �أوردناها ت�ؤ ّكد فكرة
� ّأن املعنى امل�ض ّمن يف الرتاكيب جتاوز داللة النداء
الظاهرة من الأداة (يا) ،لينبىء عن معنى يتنا�سب
وال�سياق الذي يح�صل فيه مثل هذا اخلطاب ،وهو
التعجب والده�شة ج ّراء احلا�صل .يف حني �أن
�سياق ّ
الدر�س النحوي القدمي ملثل هذا الأ�سلوب ر ّكز على
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جانب املعنى النحوي من حيث �إعراب اال�سم املنادى،
وعامله ،ومل يتجاوزه �إىل املعاين التي قد ي�ؤديها
الرتكيب .ونحو ذلك – �إ�ضافة �إىل ما �سبق  -قوله
تعاىلَ { :وقَا ُلوا َيا َو ْي َلنَا َه َذا َي ْو ُم ال ِّد ِين}(ال�صافات:
 .)20فقد جاء يف الك�شاف للزخم�رشي �أن النداء
هنا مبعنى تعظيم ما جناه الكافر على نف�سه ،وفرط
�إنكاره له وتعجبه منه .113فلم يكن النداء يف حقيقته
التعجب والده�شة.
هو املق�صود و�إنمّ ا ّ

واال�ستغراب .فقد جاء يف حا�شية ال�صبان �أنّه ُي�ستفاد
التعجب .118ونحو
من اال�ستفهام يف الآية ال�سابقة
ّ
التعجب
ذلك من خروج اال�ستفهام �إىل الداللة على ّ
َن�س ْونَ �أَنف َُ�س ُك ْم
قوله تعاىل�{:أَ َت�أْ ُم ُرونَ الن َ
َّا�س ِبا ْلبرِ ِّ َوت َ
َاب �أَ َف َال َت ْع ِقلُونَ }(البقرة.)44 :
َو�أَن ُت ْم َت ْتلُونَ ا ْل ِكت َ
فقد جاء يف تف�سري الرازي يف قوله (�أفال تعقلون)
تعجب للعقالء من �أفعالهم ،ونظريه قوله تعاىل:
هو ّ
َ
{�أُفٍّ َّل ُك ْم َولمِ َا َت ْع ُب ُدونَ مِن ُدونِ اللهَّ ِ �أ َفلاَ َت ْع ِقلُونَ }
(الأنبياء.119)67:

اال�ستفهام طلب املتك ّلم من خماطبه �أن يح�صل يف
الذهن ما مل يكن حا�ص ًال عنده مما �س�أله عنه.114
التعجب،
وقد يخرج اال�ستفهام يف الداللة �إىل معنى ّ
فالعالقة بينهما عالقة وثيقة؛ فك ّل �أدوات اال�ستفهام
التعجب وتعبرّ عنه،
و�صيغه ت�صلح لأن ت�ستعمل يف ّ
والفرق بينهما ينح�رص يف درجة الإبهام ويف احلالة
النف�س ّية التي ترافق املوقف .115ونحو ذلك قوله تعاىل
يف �سورة البقرة �{:أَلمَ ْ َت َر �إِلىَ ا َّلذِي َح� َّآج �إِ ْب َراهِ ي َم فيِ
ِر ِّبهِ}(البقرة .)258 :فاال�ستفهام هنا ال ميكن
�أن ُيحمل على معناه احلريف يف (طلب العلم ب�شيء
جمهول)؛ ل ّأن ال�سياق ال يحتمل مثل هذا املعنى ،فقد
ذكر الف ّراء يف معاين القر�آنّ � :أن �إدخال (�إىل) يف مثل
التعجب ،كما تقول للرجل� :أما
هذا املو�ضع على جهة ّ
ترى �إىل هذا ،واملعنى :هل ر�أيت مثل هذا� ،أو ر�أيت
هكذا؟ .116وقال الزخم�رشي :اال�ستفهام هنا تقرير
ملن �سمع بق�صتهم من �أهل الكتاب ،و�أخبار الأولني،
وتعجب من �ش�أنهم ،ويجوز �أن ُيخاطب به من مل ير
ومل ي�سمع؛ ل ّأن هذا الكالم جرى جمرى املثل يف معنى
التعجيب.117
ومثله قوله تعاىلَ {:و َت َف َّق َد َّ
الطيرْ َ َفقَا َل َما ليِ َ لاَ �أَ َرى
ني}(النمل .)20 :فاملوقف
ا ْل ُه ْد ُه َد �أَ ْم َكانَ م َِن ا ْلغَا ِئ ِب َ
االت�صايل الذي ورد فيه اخلطاب ح ّول اجلملة من
النمط اال�ستفهامي �إىل النمط التعجبي لتنا�سب
ال�سياق الذي وردت فيه ،وهو �سياق الده�شة

التعجب با�سم الفعل
3ـ ّ

التعجب باال�ستفهام:
2ـ ّ

ا�سم الفعل :هو ما ناب عن الفعل معنًى وا�ستعما ًال.
وي�أتي مبعنى املا�ضي ،والأمر ،وامل�ضارع .نحو:
و(�ص ْه) ،و(�أ ّوه) .120وعلى هذا اجلانب
(�شتّانَ )َ ،
اقت�رص التحليل النحوي القدمي ملثل هذه ال�صيغ
مبا يخدم فكرة املعنى النحوي ،ومل يتجاوزها
�إىل املعاين الداللية التي حتملها �أ�سماء الأفعال يف
�سياقات مع ّينة .ف�أ�سماء الأفعال بناء على طبيعتها
الرتكيبية والداللية ،ال ميكن �إدراجها �ضمن الأفعال
�أو الأ�سماء ،و�إنمّ ا تُدرج يف لغة الوجدان� ،أو (اللغة
االنفعالة)121للتعبري عن الده�شة واال�ستغراب ،ونحو
التعجب
ذلك ( َو ْا) ،فقد تن ّبه ابن ه�شام �إىل معنى
ّ
122
الذي ت�ؤديه هذه ال�صيغة ،ونحو ذلك قول ال�شاعر :
وا ب�أبي �أنتِ وفوكِ الأَ�شْ ن ََب
ك�أنمّ ا ُذ َّر عليه ال َّز ْرن َُب
التعجب ( َو ْي)،
ومن �أ�سماء الأفعال التي ت ّدل على ّ
قال الزخم�رشي" :ومن الأ�صوات قول املنتدِم
واملتعجب :وي .تقول :وي ما �أغفله ،و ُيقال :وي
ّ
َ
مله" .123ونحو ذلك يف قوله تعاىلَ {:و ْي َك�أ َّن ُه لاَ ُي ْف ِل ُح
ا ْل َكا ِف ُرونَ }(الق�ص�ص .)82 :وقد �أدرك الفراء
القيمة االنفعالية لهذه ال�صيغة بقوله :وي ،كلمة
تعجب� ،أحلق بها كاف اخلطاب .ومعنى (ويك�أنه ال
يفلح الكافرون)�( ،أمل ت َر) .ك�أن امل ُ َ
خاطب كان يدعي
ف�سئل :مل تتعجب
�أنهم يفلحون فقال له :عجبا منكُ ،
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منه؟ فقال :لأنه ال يفلح الكافرون .وا�ستدل على كونه
مبعنى�( :أمل ت َر) ،ب�أن �أعرابية �س�ألت زوجها� :أين
ابنك؟ فقال :ويك�أنّه وراء البيت� ،أي� :أمل تري �أنّه
وراء البيت.124
ومن هذا النوع �صيغة (بخ)" ،وهي كلمة تقال عند
الأعجاب والر�ضى بال�شي ،وتكرر للمبالغة فيقال:
بخ بخ" .125فالقيمة الدالل ّية لهذا النوع من ال�صيغ
 بعيدا عن خالف النحاة يف ا�سميتها �أو فعليتها –تكمن يف الإيحاءات العاطفية والدالالت الت�أثر ّية التي
ت�ؤديها ب�صورة ال ت�ؤديها لفظة �أخرى مكانها.

التعجب بال َق َ�سم
4ـ ّ

الق�سم� :أ�سلوب من �أ�ساليب توكيد الكالم ،و�إبراز
معانيه ،وي�ؤتى به يف الغالب لدفع �إنكار ُمنكِر �أو
�إزالة �شكّ ال�شاكينّ  .مما يعني �أنّه يندرج حتت باب
اللغة االنفعالية التي تعبرّ عن مواقف �شعورية
معينة .ومن �أدوات الق�سم (التاء ،والالم) .وقد
التعجب .ونحو ذلك يف (التاء)
يخرجان �إىل �إفادة
ّ
َ
َ
َ
قوله تعاىلَ {:و َتاللهَّ ِ َ ألكِي َد َّن �أ ْ�صنَا َم ُكم َب ْع َد �أن ُت َو ُّلوا
ِين}(الأنبياء ،)57:فقد جاء يف الك�شاف
ُم ْد ِبر َ
التعجب،
للزخم�رشي � ّأن (التاء) فيها معنى وهو
ّ
126
تعجب من ت�سهيل الكيد على يده وت�أتّيه .
ك�أنّه ّ
وتبعه ابن ه�شام يف مغني اللبيب� ،إذ يقول :فالتاء
امل ُ َح َّركة يف �أوائل الأ�سماء حرف ج ّر معناه الق�سم،
التعجب من ت�سهيل الكيد على يده وت�أتيه
وفيها معنى ّ
127
مع عتو منرود وقهره له .
�أ ّما الالم فلها �أنواع متعددة ،ومنها ما يدخل على
لفظ اجلاللة (اهلل) ،وال ي�ؤتى به يف مثل هذا املو�ضع
التعجب ،يقول �سيبويه":وال يجيء �إال �أن
�إال لإفادة ّ
128
التعجب ،ومنه قول �أم ّية بن عائذ :
يكون فيه معنى ّ
ِهلل َي ْبقى على الأ َّيا ِم ذُو حي ٍد
بمِ ُ �شَ ْمخَ ٍّر ب ِه ّ
الظ ّي ُان وال ُآ�س.
وجاء يف �رشح الر�ضي �أن الالم ت�أتي مبعنى (الواو)
للتعجب ،نحو (هلل ال ي�ؤخّ ر الأجل) .وقولهم
يف الق�سم ّ
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التعجب) يعنون :يف الأمر العظيم الذي ي�ستحقّ
(يف ّ
تعجب منه ،فال يقال :هلل لقد قام زيد ،بل ي�ستعمل
�أن ُي ّ
129
لتبعثن) .
يف الأمور العظام ،نحوِ ( :هلل
ّ

5ـ التعجب ب�صيغة (كفى) وما يف معناها

لقد قام التحليل النحوي القدمي يف تناوله ل�صيغة
(كفى) وما يف معناه ،نحو( :كفى بال�شيب ً
واعظا)،
على �أ�سا�س املعنى النحوي ،من حيث �إعرابها
و�إعراب فاعلها ،وحرف اجلر من حيث �أ�صالته �أو
زيادته يف مثل هذه الرتاكيب .ومل يتجاوزوها �إىل
املعنى الداليل الذي ي�ؤديه مثل هذا النوع من ال�صيغ
والتعجب،
يف دخوله يف تركيب ما للتعبري عن الده�شة
ّ
ونحو ذلك قولنا :كفى مبحمد �شاع ًرا ،فاملعنى :وما
�أكفى حممد �شاعر ًا .130فقد جاء عن الزجاج قولهّ � :إن
(اكتف)،
الباء زيدت يف فاعل (كفى) لت�ضمنه معنى
ِ
التعجب .131ومثل (كفى) من
وهو قريب من معنى ّ
ال�صيغ ما هو مبعناها ،نحو :ح�سبك بزي ٍد رج ًال .فهي
التعجب.132
قريبة املعنى من كفى وم�ض ّمنة معنى ّ

التعجب ب�صيغة ( َف ُعل)
6ـ ّ

ي�ؤتى ب�صيغة ( َف ُعل) يف الكالم للتعبري عن الده�شة
التعجب ،ونحو
واال�ستعظام نتيجة �أمر ما ،مبعنى ّ
ذلك� :ضرَ ُ َب زي ٌد .و�ضرَ ُ َب الرج ُل ،وتقدير الكالم:
وج ِّوز دخول الباء على الفاعل ،فيقال:
ما �أ�رضبهماُ ،
�ضرَ ُ َب بزيدٍ ،حم ًال على (�أ�رضب بزيدٍ) لأنهما يف
معنى واحد .133ونحو ذلك قوله تعاىلَّ {:ما َل ُهم ِب ِه
ِم ْن ِعلْ ٍم َولاَ ِ آل َبا ِئ ِه ْم َكبرُ َ ْت َك ِل َم ًة تَخْ ُر ُج ِم ْن �أَ ْف َواهِ ِه ْم}
(الكهف .)5 :جاء يف الك�شاف للزخم�رشي � ّأن
(كلم ًة) بالن�صب على التمييز والرفع على الفاعل ّية،
التعجب ،ك�أنّه
والن�صب �أقوى و�أبلغ ،وفيه معنى
ّ
قيل :ما �أك َربها كلمة .134وجاء عند �أبي حيان يف البحر
املحيط :قر�أ اجلمهور(كلم ًة) بالن�صب ،والظاهر
التعجب� ،أي
انت�صابه على التمييز ويف ذلك معنى
ّ
ما �أكربها كلم ًة ،وقال �أبو عبيدة :ن�صب (كلم ًة) على
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التعجب.135
ّ

بـ(رب)
التعجب
7ـ ّ
ّ

(رب) ،فذهب الكوفيون �إىل �أنّه
اختلف النحاة يف َّ
ا�سم ،وذهب الب�رصيون �إىل �أنّه حرف ج ّر .136وعلى
هذا الأ�سا�س دار اخلالف بينهم ،ومل يتجاوزوا �إىل
(رب) بدخولها على
املعنى الداليل الذي قد ت�ؤديه ّ
الرتاكيب اللغوية حدود معنى التكثري �أو التقليل يف
"رب � ٍأخ لكل مل تلده �أ ّمك" .يف
حدوث الفعل ،نحوّ :
التعجب يف �سياقات
حني جند �أنّه قد ُيفاد منها معنى ّ
معينة ،ونحو ذلك (ر ّبه رج ًال لقيت)( ،ور ّبه امر�أة
لقيت
لقيت رج ًال � ُّأي رجلٍ� ،أي ُ
لقيت) .واملعنىُ :
رج ًال عظيم ًا .137ونقول :ر ّبه رج ًال ،ور ّبه امر�أةً،
ور ّبه رجا ًال ،ور ّبه ن�ساء ،فقد جاء يف املف�صل ":وهذا
يفعلونه عند �إرادة تعظيم الأمر ،وتفخيمه ،فيكنّون
عن اال�سم قبل جري ذكره ث ّم ُيف�سرّ ونه بظاهر بعد
البيان".138

التعجب بـ(�أي) الكمال ّية:
8ـ ّ

�أي الكمال ّية� :صيغة للداللة على و�صف ال�شيء
بالكمال يف معنى من املعاين .139وتق ُع ِ�ص َف ًة لل َّن ِك َرة
نحو":عم ُر رج ٌل � ُّأي رجلٍ" �أي كا ِم ٌل يف ِ�صفاتِ
وحا ًال للمعرفة كـ " َم َر ْر ُت بعب ِد اللهَّ ِ �أَ َّي َر ُجلٍ".
ال ِّرجالَ ،
والتعجب معنى من معانيها ،يقول �سيبويه":ومن
ّ
ً
مررت برجل � ّأي رجل ،و(�أيمّ ا) نعت
ا
أي�ض
�
ب
التعج
ُ
ّ
مررت برجل
للرجل يف كماله وبذّه غريه ،ك�أنّه قال:
ُ
كامل" .140وجاء يف �رشح الر�ضي � ّأن (�أي) منقولة
عن اال�ستفهام ّية ،وذلك ل ّأن اال�ستفهام ّية مو�ضوعة
لل�س�ؤال عن التعيني ،وذلك ال يكون �إال عند جهالة
امل�س�ؤول عنه "فا�ستعريت لو�صف ال�شيء بالكمال يف
والتعجب من حاله".141
معنى من املعاين
ّ

نتائج الدرا�سة
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بعد العر�ض ال�سابق ملعايري النحاة يف تناول
الأ�ساليب اللغو ّية وحتليلها ب�شكل عام ،و�أ�سلوب
التعجب ب�شكل خا�ص خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج
ّ
والتو�صيات الآتية:
 .1قامت نظر ّية التحليل النحوي للرتاكيب اللغو ّية
عند النحاة على �أ�سا�س �رضورة وجود ثالثة �أطراف
ال بد من توافرها :العامل ،واملعمول ،واحلركة
الإعرابية رمز تاثري العامل باملعمول.
 .2ترتّب على �رضورة �إيجاد �إعراب لك ّل كالم منطوق
تفكيك الرتاكيب اللغو ّية ب�صورة قد تن�أى بها عن
الداللة التي و�ضعت لها ،ف ُي�صبح الإعراب �شيئ ًا
وداللة الأ�سلوب �شيئ ًا �آخر.
ت�ستوف معظم الأ�ساليب اللغو ّية :كالتعجب،
 .3مل
ِ
وال�رشط ،واالخت�صا�ص ،وغريها حقّها الوايف من
الدرا�سة الداللية ب�سبب االهتمام باملعنى النحوي.
 .4لي�س من ال�رضوري ارتباط احلركة الإعرابية
يف جممل الأ�ساليب اللغو ّية بالعامل قدر ارتباطها
باحلالة النف�س ّية للمتك ّلم� ،أو الغر�ض البالغي الذي
يق�صده.
� .5أ�صبح ُينظر �إىل احلركة الإعرابية يف التحليل
النحوي احلديث على �أنّها جزء من منظومة النحو
ولي�ست هي النحو ب�أكمله ،وميكن العدول عنها يف ظ ّل
توافر القرائن الأخرى.
 .6يو�صي الباحث من خالل هذه الدرا�سة ب�رضورة
خا�ص يف النحو العربي يت ّم فيه ا�ستيفاء
�إفراد باب ّ
التعجب من خالل جميع ال�سياقات اللغو ّية
�أ�سلوب ّ
التي يتحقق فيها هذا املفهوم ،متجاوزة التحديد
الذي ق ّيده الدر�س النحوي القدمي ب�صيغ بعينها.
التعجب وما ماثله من
 .7الرتكيز يف تعليم �أ�سلوب ّ
الأ�ساليب اللغو ّية الأخرى ،على القيمة الت�أثر ّية التي
ُتعبرّ عنها ،ال على جانب التفكيك الذي يعزل وحدات
البنية عن بع�ضها بع�ض ،ف ُيفقِدها داللتها ،و ُي�ص ِّعب
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فه َمها.
التعجب
� .8إذا كان ال ب ّد من تقدمي �إعراب لرتكيب ّ
ميكن �أن ُيكتفى بالقول� :أ�سلوب جامد لإن�شاء
التعجب معبرّ ًا عن حالة نف�س ّية.
ّ

الهوام�ش
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املف�صل ،ج.5 /4
 53ـ ابن يعي�ش� ،رشح ّ
 54ـ اال�سرتاباذي� ،رشح الر�ضي ،ج.230 /4
55ـ ابن مالك ،جمال الدين� ،أبو عبد اهلل� ،رشح الكافية ال�شافية،
حتقيق :عبد املنعم �أحمد ،دار امل�أمون للرتاث( ،د.ت) ،ج/2
.1087 1086التعجب من فعل املفعول
إبراهيم،
�
�سليمان
العايد،
 56ـ انظر:
ّ
بني املانعني واملجيزين ،جملة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة،
ع 1408( ،80 ،79هـ)� ،ص39ـ  .40ويت�ضح ر�أيه من امل�س�ألة
بقوله":هذا مذهب ق َْ�صد (ر�أي ابن مالك)� ،أخذ من ك ّل قول �أح�سن
ما فيه ،و�سلم مما ميكن �أن ي�ؤخذ عليه ......و ُبني على ا�ستقراء
الوارد عن العرب ،فلم ُيهمل ال�سماع كما فعل اجلمهور".
 57ـ ابن ع�صفور ،املقرب 77 /1 ،ـ .78
التعجب �صيغه و�أبنيته ،درا�سة لغو ّية
 58ـ علو�ش ،جميل،
ّ
نح ّوية مقارنة ،دار �أزمنة ،ع ّمان� ،)2000( ،ص.149
 59ـ ابن الناظم� ،أبو عبد اهلل بدر الدين� ،رشح ابن الناظم على
�ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد با�سل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
(� ،)2000ص.330
 60ـ �أبو حيان ،حممد بن يو�سف الأندل�سي ،ارت�شاف ال�رضب
من ل�سان العرب ،حتقيق :رجى عثمان حممد و�آخر ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة.2079 2078- ،)1998( ،
 61ـ ابن الناظم� ،رشح ابن الناظم� ،ص.133
 62ـ الأزهري� ،رشح الت�رصيح.2/70 ،
 63ـ ابن مالك� ،رشح الكافية ال�شافية ،ج.1086-1087 /2
 64ـ الأزهري� ،رشح الت�رصيح ،ج.71 /2
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 65ـ ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل ،ج.144 /7
 66ـ الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد ،الإن�صاف يف م�سائل
اخلالف ،حتقيق :حممد حميي الدين ،مطبعة ال�سعادة،
م�رص ،)1961(،ج.151 /1
 67ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج.99 /4
التعجب من فعل املفعول بني املانعني واملجيزين،
 68ـ العايد،
ّ
�ص.7
 69ـ نبهان ،عبد الإله" ،مقرتحات يف تي�سري بع�ض �صيغ
الإعراب" ،ورقة مق ّدمة �إىل م�ؤمتر تي�سري تعليم النحو ،دم�شق،
جممع اللغة العربية 27-31 ،ت�رشين الأول.)2002( ،
التعجب القيا�سي بني الدر�س النحوي
 70ـ مدلل� ،أ�سلوب
ّ
واال�ستعمال القر�آين� ،ص.275
 71ـ ال�صبان ،حا�شية ال�صبان ،ج.25 /3
 72ـ �شنوف ،ن�رسين عبد اهلل ،اجلملة الو�صف ّية درا�سة نحو ّية،
مركز درا�سات الكوفة ،جامعة الكوفة� ،)2007( ،ص.129
 73ـ ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل ،ج .148 /7والأزهري� ،رشح
الت�رصيح.88 /2 ،
 74ـ ال�صبان ،حا�شية ال�صبان ،ج.24 /3
التعجب �صيغه و�أبنيته� ،ص.43
 75ـ علو�شّ ،
 76ـ ال�سامرائي� ،إبراهيم ،الفعل :زمانه ،و�أبنيته ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت� ،1983 ،ص.73
التعجب بني الب�رصيني
77ـ ال�سبيعي ،مو�ضى بنت حميد� ،صيغ ّ
والكوفيني وخالفهم يف :ما �أفعله ،جملة كل ّية الآداب ،جامعة
املن�صورة� ،)2005( ،ص.14
 78ـ ح�سان ،اللغة العربية معناها ومبناها� ،ص.114
 79ـ الأنباري ،الإن�صاف.126 /1 ،
 80ـ الأنباري� ،أ�رسار العرب ّية� ،ص.80
81ـ ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل ،امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد،
حتقيق :حممد كامل بركات ،دار الفكر العربي ،دم�شق( ،د.ت)،
ج.147 /2
 82ـ الأنباري ،الإن�صاف ،ج.128 /1
 83ـ القرطبي ،تف�سري القرطبي.65 /15 ،
 84ـ الأنباري ،الإن�صاف ،ج.147 /1
 85ـ �إبراهيم ،حميي الدين توفيق ،التعجب بني الب�رصيني
والكوفيني ،جملة �آداب الرافدبن ،ع � ،)1974( ،5ص.6
التعجب بني الب�رصيني والكوفيني� ،ص،7
 86ـ ال�سبيعي� ،صيغ ّ
.13
 87ـ ح�سان ،اللغة العربية معناها ومبناها� ،ص.114
88ـ حجازي ،مدخل �إىل علم اللغة ،القاهرة� ،ص.171
 89ـ مرعي� ،أ�ساليب اجلملة الإف�صاح ّية يف النحو العربي� ،ص.82
 90ـ ال�سبيعي� ،صيغ التعجب بني الب�رصيني والكوفيني� ،ص.9
 91ـ ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل ،ج .150 /6وانظر كذلك �أبو
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حيان ،ارت�شاف ال�رضب ،ج.207 /1
 92ـ ال�سعيد� ،شنوقة ،بنية اجلملة العرب ّية العربية و�أ�س�س
حتليلها ،عامل الكتب ،القاهرة� ،)2010( ،ص.172
 93ـ عمايرة ،خليل �أحمد ،يف نحو اللغة وتراكيبها ،دار املعرفة،
(� ،)1984ص.161
 94ـ انظر :مرعي� ،أ�ساليب اجلملة الإف�صاحية يف النحو العربي،
�ص .68واجلملة الإف�صاح ّية :هي اجلملة التي تعبرّ عن م�شاعر
تو�ضح املعنى
املتك ّلم وانفعاالته .وتت�ض ّمن النربة االنفعالية التي ّ
املراد� .ص.71 – 70
 95ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج .66 /3و ُينظر كذلك :ابن ه�شام،
�أبو حممد عبد اهلل جمال الدين� ،رشح قطر الندى وبل ال�صدى،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة الع�رص ّية( ،ط،)1
�ص.117
 96ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج� /3ص.42
 97ـ الطربي� ،أبو جعفر ،التف�سري الكبري ،حتقيق :حممود حممد
�شاكر و�آخر ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ج.282 /15
 98ـ احلموز ،عبد الفتاح ،انزياح الل�سان العربي ،دار جرير
للن�رش والتوزيع ،ع ّمان ،ط� ،)2013(1ص.198
 99ـ �أبو حيان ،حممد بن يو�سف الأندل�سي ،البحر املحيط،
حتقيق:عادل �أحمد و�آخرون ،دار الكتب العلم ّية  ،بريوت،
(د.ت) ،ج.242 /5
100ـ ح�سان ،متام ،البيان يف روائع القر�آن ،عامل الكتب ،القاهرة،
( ،)2009ج� /1ص.12
101ـ ال�سيوطي ،جالل الدين ،الهمع ،حتقيق� :أحمد �شم�س الدين،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،)1998( ،ج.1/186
 102ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج.67 /1
 103ـ �سيبويه ،ال�سابق ،ج.130 /2
104ـ احلموز ،عبد الفتاح ،انزياح الل�سان العربي الف�صيح
واملعنى� ،ص.13 7-
التعجب �صيغه و�أبنيته� ،ص.144
 105ـ علو�شّ ،
106ـ �إبراهيم ،التعجب بني الب�رصيني والكوفيني� ،ص.3
 107ـ مرعي� ،أ�ساليب اجلملة الإف�صاحية يف النحو العربي،
�ص.70
 108ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج.182 /2
 .109ابن ه�شام� ،أو�ضح امل�سالك ،ج.1 /4
التعجب �صيغه و�أبنيته� ،ص.90 – 89
110ـ علو�شّ ،
 111ـ مرعي� ،أ�ساليب اجلملة الإف�صاحية� ،ص.87
 112ـ ابن ه�شام� ،أو�ضح امل�سالك ،ج.51 ،4
113ـ الزخم�رشي ،جار اهلل �أبو القا�سم ،الك�شاف ،حتقيق :عادل
�أحمد و�آخر ،دار العبيكان ،الريا�ض ،د.ت) ،ج.586 /2
114ـ ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر يف النحو ،ج.43 /7
 115ـ علو�ش ،التعجب �صيغه و�أبنيته� ،ص.167 166-
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116ـ الفراء� ،أبو العبا�س ،معاين القر�آن ،ج.170 /1
117ـ الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج.290 /1
 118ـ ال�صبان ،حا�شية ال�صبان ،ج.3/25
 119ـ الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب ،دار الفكر،عمان،
( ،)1981ج.72 /2
120ـ ابن ه�شام� ،أو�ضح امل�سالك ،ج.84 /4
 121ـ مرعي� ،أ�ساليب اجلملة الإف�صاحية� ،ص90
 122ـ ابن ه�شام ،مغني اللبيب ،ج421 /4ـ .422
املف�صل يف
 123ـ الزخم�رشي� ،أبو القا�سم حممود بن عمرّ ،
�صنعة الإعراب ،دار اجليل ،بريوت ،ج.206 /1
 124ـ اال�سرتاباذي� ،رشح الر�ضي ،ج.125 /3
125ـ اال�سرتاباذي ،ال�سابق ،ج.126 /3
126ـ الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج .123 /3وانظر كذلك �أبو
حيان ،البحر املحيط ،ج.300 /6
 127ـ ابن ه�شام ،مغني اللبيب ،ج.211 /2
 128ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج.144 /2
129ـ اال�سرتاباذي� ،رشح الر�ضي ،ج.370 /2
130ـ ال�سامرائي ،فا�ضل ،معاين النحو ،دار الفكر ،عمان،
ط ،)2000(1ج.293 /4
 131ـ ابن ه�شام ،مغني اللبيب.106 /1 ،
 132ـ �أبو حيان ،ارت�شاف ال�رضب ،ج.208 /7
 133ـ ابن ع�صفور ،ج.78 - 77 /1
 134ـ الزخم�رشي ،الك�شاف.250 /2 ،
 135ـ �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج 95 /6ـ .96
 136ـ الأنباري ،الإن�صاف ،ج.332 /2
137ـ ال�سامرائي ،معاين النحو ،ج.299 /4
املف�صل ،ج.28 /8
138ـ ابن يعي�ش� ،رشح ّ
 139ـ ابن عقيل� ،رشح ابن عقيل ،ج.12 /1
140ـ �سيبويه ،الكتاب ،ج.210 /1
141ـ اال�سرتاباذي� ،رشح الر�ضي ،ج.332 /1
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قائمة امل�صادر واملراجع

1ـ �إبراهيم ،حميي الدين توفيق ،التعجب بني
الب�رصيني والكوفيني ،جملة �آداب الرافدبن ،عدد،5
(.)1974
2ـ الأزهري ،خالد بن عبد اهلل� ،رشح الت�رصيح على
التو�ضيح ،حتقيق :حممد با�سل ،دار الكتب العلمية
بريوت.)2000( ،
3ـ اال�سرتاباذي ،ر�ضي الدين� ،رشح الر�ضي على
الكافية ،تعليق :يو�سف ح�سن  ،من�شورات جامعة
قاريون�س ،بنغازي.)1996( ،
4ـ الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد� ،أ�رسار العرب ّية،
درا�سة :حممد ح�سني ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
(.)1997
5ـ الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد ،الإن�صاف يف
م�سائل اخلالف ،حتقيق :حممد حميي الدين ،مطبعة
ال�سعادة ،م�رص،
(.)1961

6ـ الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد ،نزهة الألباء
يف طبقات الأدباء ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل ،دار
نه�ضة م�رص ،م�رص،
(د.ت).
7ـ البغدادي ،عبد القادر ،خزانة الأدب ،حتقيق :عبد
ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.)1984( ،
8ـ اجلرجاين ،ال�سيد ال�رشيف ،التعريفات ،مطبعة
م�صطفى البابي احللبي ،م�رص.)1938( ،
9ـ اجلرجاين ،عبد القاهر ،دالئل الإعجاز ،حتقيق
ر�شيد ر�ضا( ،د.ن) ،ط.2
10ـ ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص ،حتقيق:
حممد علي النجار ،دار الكتب العلم ّية ،م�رص( ،د.ت).
11ـ حجازي ،حممود فهمي ،مدخل �إىل علم اللغة،
الدار امل�رصية ال�سعودية ،القاهرة.)2006( ،
12ـ احلديثي ،خديجة ،موقف النحاة من االحتجاج
باحلديث ال�رشيف ،دار الر�شيد للن�رش ،العراق،
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(.)1981
13ـ ح�سان ،متام ،البيان يف روائع القر�آن ،عامل
الكتب ،القاهرة.)2009( ،
14ـ ح�سان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،دار
الثقافة ،املغرب.)1994( ،
15ـ حما�سة ،حممد عبد اللطيف ،العالمة الإعرابية يف
اجلملة ،دار غريب ،القاهرة( ،د.ت).
16ـ احلموز ،عبد الفتاح ،انزياح الل�سان العربي
الف�صيح واملعنى ،دار جرير للن�رش والتوزيع ،ع ّمان،
ط.)2013(1
17ـ �أبو حيان ،حممد بن يو�سف الأندل�سي ،البحر
املحيط ،حتقيق :عادل �أحمد و�آخرون ،دار الكتب
العلم ّية ،بريوت( ،د.ت).
18ـ �أبو حيان ،حممد بن يو�سف الأندل�سي ،ارت�شاف
ال�رضب من ل�سان العرب ،حتقيق :رجا عثمان حممد
و�آخر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.)1998( ،
19ـ اخل�رضي ،حممد بن م�صطفى ،حا�شية
اخل�رضي ،دار الفكر للطباعة والن�رش( ،د.ت).
20ـ ابن خلدون ،عبد الرحمن بن حممد ،املقدمة،
حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،دار نه�ضة م�رص،
القاهرة.)3004( ،
21ـ ابن خلكان� ،أبو العبا�س �شم�س الدين ،وفيات
الأعيان ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت،
(د.ت).
22ـ الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب ،دار الفكر،
عمان.)1981( ،
23ـ الزرك�شي ،بدر الدين ،الربهان يف علوم القر�آن،
حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الرتاث،
القاهرة ،ط.)1984(3
24ـ الزخم�رشي� ،أبو القا�سم حممود بن عمر،
الك�شاف ،حتقيق :عادل �أحمد و�آخر ،دار العبيكان،
الريا�ض( ،د.ت).
املف�صل
25ـ الزخم�رشي� ،أبو القا�سم حممود بن عمرّ ،
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يف �صنعة الإعراب ،دار اجليل ،بريوت( ،د.ت).
26ـ ال�سامرائي� ،إبراهيم ،الفعل :زمانه ،و�أبنيته،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.)1983( ،
27ـ ال�سامرائي ،فا�ضل �صالح ،اجلملة العربية
ت�أليفها و�أق�سامها ،دار الفكر ،عمان ،ط.)2007( ،2
28ـ ال�سامرائي ،فا�ضل �صالح ،معاين النحو ،دار
الفكر ،عمان ،ط.)2000(1
التعجب بني
29ـ �سبيعي ،مو�ضى بنت حميد� ،صيغ ّ
الب�رصيني والكوفيني وخالفهم يف :ما �أفعله ،جملة
كل ّية الآداب ،جامعة
املن�صورة.)2005( ،
30ـ ال�سعيد� ،شنوقة ،بنية اجلملة العرب ّية العربية
و�أ�س�س حتليلها ،عامل الكتب ،القاهرة.)2010( ،
31ـ �سيبويه� ،أبو ب�رش ،الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم
هارون ،مكتبة اخلاجمي ،القاهرة.)1988( ،
32ـ ال�سيوطي ،جالل الدين ،الأ�شباه والنظائر يف
النحو ،حتقيق :عبد الإله نبهان ،دم�شق ،مطبوعات
جممع اللغة العربية.)1985( ،
33ـ ال�سيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع ،حتقيق:
�أحمد �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
(د.ت).
34ـ �شنوف ،ن�رسين عبد اهلل ،اجلملة الو�صف ّية
درا�سة نحو ّية ،مركز درا�سات الكوفة ،جامعة
الكوفة.)2007(،
35ـ ال�صبان� ،أبو العرف حممد بن علي ،حا�شية
ال�صبان ،حتقيق :طه عبد الر�ؤوف �سعد ،املكتبة
التوفيق ّية( ،د.ت).
36ـ الطربي� ،أبو جعفر ،التف�سري الكبري ،حتقيق:
حممود حممد �شاكر و�آخر ،مكتبة ابن تيمية،
القاهرة( ،د.ت).
37ـ ابن عا�شور ،الطاهر ،التحرير والتنوير ،الدار
التون�سية للن�رش ،تون�س( ،د.ت).
التعجب من فعل
38ـ العايد� ،سليمان �إبراهيم،
ّ
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املفعول بني املانعني واملجيزين ،جملة اجلامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة ،عدد 1408(،80 ،79هـ).
39ـ �أبو العبا�س ،ال�سمني احللبي ،الدرر امل�صون يف
كالم الكتاب املكنون ،حتقيق :جمموعة من العلماء،
دار الكتب العلمية ،لبنان( ،د.ت).
40ـ ابن عبد ربه� ،أحمد بن حممد ،العقد الفريد،
حتقيق :حممد قمح ّية ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
(د.ت).
41ـ ابن ع�صفور ،علي بن م�ؤمن ،املقرب ،حتقيق:
�أحمد عبد ال�ستار اجلواري و�آخر( ،د.ن).)2009(،
42ـ ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل� ،رشح ابن عقيل
على �ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد حميي الدين ،دار
م�رص للطباعة ،القاهرة.)1980( ،
43ـ ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل ،امل�ساعد على
ت�سهيل الفوائد ،حتقيق :حممد كامل بركات ،دار
الفكر العربي ،دم�شق( ،د.ت).
التعجب �صيغه و�أبنيته ،درا�سة
44ـ علو�ش ،جميلّ ،
لغو ّية نح ّوية مقارنة ،دار �أزمنة ،ع ّمان.)2000( ،
45ـ عمايرة ،خليل �أحمد ،يف نحو اللغة وتراكيبها،
دار املعرفة.)1984( ،
46ـ عمر� ،أحمد خمتار ،علم الداللة ،عامل الكتب،
القاهرة.)2009( ،
47ـ الفراء� ،أبو العبا�س ،معاين القر�آن ،حتقيق:
�أحمد يو�سف جناتي و�آخر(د.ن).
48ـ فريد الدين� ،آيدن ،الأزمنة يف اللغة العربية ،دار
ال ِعبرَ للطباعة والن�رش� ،أ�سطنبول.)1997( ،
49ـ القرطبي� ،أبو عبد اهلل ،تف�سري القرطبي ،دار
الكتب امل�رصية ،م�رص( ،د.ت).
50ـ ابن مالك ،جمال الدين �أبو عبد اهلل� ،رشح الكافية
ال�شافية ،حتقيق :عبد املنعم �أحمد ،دار امل�أمون
للرتاث( ،د،ـت).
51ـ املربد� ،أبو العبا�س،املقت�ضب ،حتقيق :حممد عبد
اخلالق عظيمة ،عامل الكتب ،بريوت( ،د.ت).
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52ـ مدلل ،علي� ،أ�سلوب التعجب القيا�سي بني
الدر�س النحوي واال�ستعمال القر�آين ،جملة البحوث
والدرا�سات ،اجلزائر ،عدد  ،7يناير (.)2009
53ـ مرعي ،عبد القادر� ،أ�ساليب اجلملة الإف�صاح ّية
يف النحو العربي ،درا�سة تطبيقية يف ديوان ال�شابي،
م�ؤ�س�سة رام للتكنولوجيا ،الأردن.)1995( ،
54ـ م�صطفى� ،إبراهيم� ،إحياء النحو ،ط ،2القاهرة،
(.)1992
55ـ �أبو املكارم ،علي� ،أ�صول التفكري النحوي ،دار
غريب للطباعة والن�رش ،القاهرة.)2006( ،
56ـ ابن منظور ،جمال الدين بن حممد ،ل�سان العرب،
دار �صادر ،بريوت.)2005( ،
57ـ ابن الناظم� ،أبو عبد اهلل بدر الدين� ،رشح ابن
الناظم على �ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد با�سل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.)2000( ،
58ـ نبهان ،عبد الإله" ،مقرتحات يف تي�سري بع�ض
�صيغ الإعراب" ،ورقة مق ّدمة يف م�ؤمتر تي�سري تعليم
النحو ، ،جممع اللغة العربية ،دم�شق27-31 ،
ت�رشين الأول.)2002( ،
59ـ ابن ه�شام� ،أبو حممد عبد اهلل جمال الدين،
�أو�ضح امل�سالك ،حتقيق :حممد حميي الدين ،املكتبة
الع�رص ّية ،بريوت( ،د.ت).
60ـ ابن ه�شام� ،أبو حممد عبد اهلل جمال الدين� ،رشح
قطر الندى وبل ال�صدى ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،املكتبة الع�رص ّية( ،ط.)1
61ـ ابن ه�شام� ،أبو حممد عبد اهلل جمال الدين ،مغني
اللبيب ،حتقيق :عبد اللطيف حممد اخلطيب( ،د.ن)،
(د.ت)62 .ـ وايف ،علي عبد الواحد ،النحو الوايف ،دار
املعارف ،م�رص( ،ط.)3
املف�صل� ،إدارة الطباعة
63ـ ابن يعي�ش ،موفق الدينّ ،
املنريية ،م�رص( ،د.ت).

